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ﻣﺠﻠﺔ ا ّﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻟﻶداب

ﻲ
ﲑ ِة( ﻟِﺎ ﺑ ﻦ ﺑﺴﺎ م اﻟ ﺸ ﻨ َﺘﺮﻳ ِﻨ 
ب )اﻟ ﱠﺬ ِﺧ 
ت وا َﻷ ﺑﻌﺎ د اﻟ ﺤﻀﺎ ِر ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣ َﻘ ﺪ ﻣ ِﺔ ِﻛﺘَﺎ ِ
اﻟ ﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓَﻴﺼﻞ

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل2020/12/24 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم2020/12/03 :

https://doi.org/10.51405/19.1.8
ﻣﻠﺨّﺺ
ﺴﻴﺎﺳِـ ﻴﺔِ؛ ﻣِﻤـﺎ
ﺲ َﺗﻘَ ﺪﻣﺎ ﻓِـﻲ اﻟ ﻌﻠُـﻮ م واﻟ ُﻔﻨُـﻮ ن واﻟ ﻌﻤـﺮان واﻟﻨﱠـﻮاﺣِﻲ ا َﻷ دﺑﻴـﺔِ واﻻِ ْﻗ ِﺘﺼـﺎدِ ﻳﺔِ واﻟ 
ﺷﻬ ﺪتِ ا َﻷ ْﻧ ﺪُﻟ 

ﺧﻠَـﺎل
ﺟﻴـﺎ ل اﻟ ﻤﺘَﻌﺎ ِﻗﺒـ ِﺔ ﻣِـ ﻦ ِ
ﺤﻔَﻈُﻮﻫـﺎ ِﻟ ْﻠَﺄ 
ﺤﻀـﺎرةِ ،و ﻳ 
دﻓَ ﻊ اﻟ َﻜﺜِﻴﺮِ ﻣ ﻦ اﻟ ﻌ َﻠﻤﺎءِ وا ُﻷ دﺑﺎ ِء َأ ن ﻳـ ْﺬ ُﻛﺮوا ﻣﺤﺎﺳِـﻦ ﻫـ ِﺬهِ اﻟ 
ﺨ ﺮ اﻟﺘﱠـﺎرِﻳ ُﺦ ﺑِ ﺘﻠْـﻚ اﻟﻤﻨَﺎﻗِـﺐِ اﻟﺘِـﻲ ﺻـ ﺪ رتْ
ﺟﺪادِ ،و ﻳ ْﻔ َ
ﺻﻨِﻴ ﻊ اﻵﺑﺎءِ وا َﻷ 
َﻗﺼﺎﺋِﺪِﻫِ ﻢ و ﻣﺪ وﻧَﺎ ِﺗ ﻬﻢ؛ ِﻟ َﺘﻜُﻮ ن ﺷﺎﻫِ ﺪةً ﻋﻠَﻰ 
ﺤﻀـﺎرِ ﻳﺔِ
ﺠﺴِـﻴﺪِ اﻟ ﻤﻌـﺎﻧِﻲ وا َﻷﺑﻌـﺎدِ اﻟ 
ب "اﻟ ﱠﺬﺧِﻴ ﺮةِ" ﻣِﺜَﺎﻟًـﺎ ﻗَ ﻮﻳـﺎ ﻋﻠَـﻰ ﺗَ 
ﺣﺪ ،وَﻟ َﻘﺪ ﻛَﺎ ن ِﻛﺘَﺎ 
ت ﻟَﺎ ﻳﻤﺎﺛِ ُﻠﻬﺎ َأ 
ﻋ ﻦ ﻗَﺎﻣﺎ ٍ
ﺠ ﻌ ُﻠﻨَﺎ
ﻈﺮ ﻓِﻲ ﻣ َﻘ ﺪ ﻣ ِﺔ ﻛِﺘَﺎ ﺑ ِﻪ اﻟ َﻘﺼِﻴ ﺮ ِة ﻳ 
ﻈﻤﺎءِ ا َﻷﻧْ ﺪُﻟﺲ ،وإ ن ﻣﺠ ﺮ د اﻟ ﱠﻨ َ
ا َﻷﻧْ ﺪُﻟﺴِ ﻴﺔِ ِﻣ ﻦ ﺧِﻠَﺎ ل ﻣﺎ َأ ود ﻋ ﻪ ﻣِ ﻦ َﺗﺮاﺟ ﻢ ﻟِ ﻌ َ
ﺖ ﻋ َﻠﻴـﻪِ
ﺳﺘِﻲ ﻋﻠَﻰ ﻣﻘَ ﺪ ﻣﺔِ اﻟ ِﻜﺘَـﺎبِ وﻣـﺎ اﺷـ َﺘ ﻤ َﻠ ْ
ت دِرا 
ﺼ ﺮ ْ
ﺟﻴﺎ ل اﻟ ﱠﺬ ﻫ ﺒ ﻴﺔِ .وﻟَ َﻘ ِﺪ ا ْﻗ َﺘ 
ﻚ ا َﻷ 
ﺣﺘِﺮا م ﻟِ ِﺘ ْﻠ 
ﺟﻠَﺎ َل وا ِﻻ 
ﺐ اﻹ 
َﻧ ﻬ 
ﻒ ﻋـﻦ ﺣِ ْﻘﺒـ ٍﺔ ﺗَﺎرِﻳﺨِﻴـ ٍﺔ ﻣﺸـﺮﻗَ ٍﺔ ﻛَﺎﻧَـﺖْ ﺳـﺒﺒﺎ ﻓِـﻲ
ﺣﻀﺎ ِر ﻳﺔٍ ،وﻫـ ﻮ ﻣ ﻮﺿـﻮع ﺟـﺪِﻳﺮ ﺑﺎﻻِ ﻫ ِﺘﻤـﺎم؛ ﻟَِﺄﻧﱠـ ﻪ ﻳ ْﻜﺸِـ 
ت 
ﻣِ ﻦ ِدﻟَﺎﻟَﺎ ٍ
ﺴ ِﻠﻤﻮن وَأﻧَﺎروا ﺑِ ﻪ اﻟ ﺪ ْﻧﻴﺎ.
ﺣﻈِ ﻲ ﺑ ِﻪ اﻟ ﻤ 
ﺴ ﺆددِ اﻟﺬِي 
اﻟ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺸﻨﺘﺮﻳﻨﻲ ،اﻟﺬﱠﺧﻴﺮة ،اﻟﺪﻻﻻت واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ا ُﻷﻓُﻖ اﻟﻐﺮﻳﺐ.

ﻣﻘَﺪﻣﺔٌ
ﻳﻤﻤﺖُ ﺷﻄْﺮ أُﻓُﻖ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ اﻟﺬِي أَﺛْﺮى ﺑﺠﻤﺎن ﺗَﺎرِﻳﺨﻴﺔٍ ﻣﻀِﻴﺔٍ ،وﺗَﺠﻠﱢﻴﺎتٍ ﺣﻀﺎرِﻳﺔٍ ﺑﻬﻴﺔٍ ،وﻗَــ ﺪ
ﻋﺰ ﻓِﻲ اﻟﺪﻧَﻰ أَن ﻳﻜُﻮن ﻟَﻪ ﺳﻤﻲ أَو ﻧَﻈِﻴﺮ؛ ﻓَﺠﻴﻠُﻬﻢ ﻟَﻴﺲ ﻛَﻤﺜْﻠِﻪِ ﺟﻴﻞٌ! ﺣﺘﱠﻰ ﻏَﺪا رق ﺗَﺎرِﻳﺦ ﻫﺬَا اﻟﺒﺮ
ﻳﺘَﻠَﺄْﻟَﺄُ ﻛَﺎﻟﻜَﻮﻛَﺐِ اﻟﺪري اﻟﻐَﺎﺑﺮ ﻓِﻲ اﻟﺴﻤﺎءِ ،وﻳﺒﺮق ﻣﺒﺘَﻬﺠﺎ ﻛَﺎﻟﺮوض اﻟﻨﱠﻀِﻴﺮ ،وﻳﺒﺘَﺴِﻢ ﻟَﻪ ﺛَﻐْﺮ اﻟﺰﻣﺎن،
وﻳﺘَﻌﺎﻗَﺐ - ﻣِﻦ ﺗَﻔَﺮدِهِ  -ﺣﻤﺪ اﻷَﺟﻴﺎل ﻟَﻪ .وإن أَﺣﺒﺎر أَﻗْﻠَﺎم أَﻋﻠَﺎﻣِﻬﻢ اﻟﺘِﻲ ﺟﺮتْ ﻋﻠَﻰ ﺻﻔَﺤﺎﺗِﻪِ أَﺿﻮأُ
ﻣِﻦ ﻧَﺠﻢ ﺳﻬﻴﻞ ﻓِﻲ ﻟَﻴﻞ ﺑﻬﻴﻢ؛ ﻣﻠَﺄُوه ﻋﻠُﻮﻣﺎ وﻓُﻨُﻮﻧًﺎ ،وﻣﻌﺎرِف وإﻧْﺠﺎزاتٍ ،وأَﻣﺠﺎدا واﻧْﺘِﺼﺎراتٍ؛ ﻓَﺄَرﻗَﻠْﺖُ
ﻟِﺄَﻟْﺘَﻘِﻂَ اﻟﺪر اﻟﻨﱠﻀِﻴﺪ ﻣِﻦ اﻟﻤﺂﺛِﺮ واﻟﻤﻨَﺎﻗِﺐِ ،وأَﺣﺜِـﻲ - ﻣِﻦ ﻏَﻴﺮ ﺷِﺒﻊ - ﻣِﻦ اﻟﺸﻤﺎﺋِﻞ واﻟﻔَﻀﺎﺋِﻞ ﻃُﺮا؛
وأَﻧْﻈُﺮ ﻧَﻈْﺮةَ اﻟﻤﺘَﺄَﻣﻞ اﻟﻤﺘَﻔَﺤﺺ ﻓِﻲ ﻣﺮاﻣِﻲ ودِﻟَﺎﻟَﺎتِ اﻟﺤﻴﺎةِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ اﻟﻤﻨْﺴﺎﺑﺔِ ﻣِﻦ ﻋِﻄْﻔَﻲ اﻟﻌﻤﺮان
واﻟﺤﺮﻛَﺔِ اﻟﻌِﻠْﻤﻴﺔِ واﻟﺜﱠﻘَﺎﻓِﻴﺔِ وأَﺛَﺮﻫﺎ ﻓِﻲ ﻧَﺸﺮ اﻟﻤﻜْﺘَﺒﺎتِ واﻟﺘﱡﺮاثِ ،ودورِ اﻟﺴﻠَﺎﻃِﻴﻦ واﻟﻌﻠَﻤﺎءِ واﻟﻘُﻀﺎةِ
واﻟﻔُﻘَﻬﺎءِ واﻷُدﺑﺎءِ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓِﻲ ﺷِﺒﻪِ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ اﻹﻳﺒﻴﺮﻳـﺔِ؛ ﻟِﺄُﻓْﺴِﺮ ﻋﻦ ﺳِﺮ اﻟﺸﺄْوِ واﻟﺒﺄْوِ واﻟﺰﻫﻮ ،وأُﻣِﻴﻂَ
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠّﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗّﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2022
*

ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن .
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ﻓﻴﺼﻞ

ﻟِﺜَﺎم اﻟﺨِﺐِ ء ﻋﻦ وﺟِ ﻪ اﻟﺤﻘِﻴﻘَﺔِ اﻟﺘِﻲ ﻟَﺎ ﻳﺸﺘَﺠﺮ ﻓِﻴﻬﺎ ﻋﺪﻟَﺎن وﻟَﺎ ﻳﻨْﺘَﻄِﺢ ﻓِﻴﻬﺎ ﻛَﺒﺸﺎن ﺣِﻴﻦ أَﻣﺴﻰ ﺳﻨَﺎ
ﺑﺮﻗِﻬﺎ ﻳﺠِ ﻠﺪ ﻋﺼﻮ رﻫﺎ وأَﺣﻘَﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘَﺘَﺎﺑﻊ ﺗَﺘَﺎﺑﻊ اﻟﺨَﺮزِ ﻓِﻲ اﻟﻨﱢﻈَﺎم.
وﻣﺘَﻰ ﻋﺠﻨَﺎ إﻟَﻰ رِﺟﺎﻟَﺎﺗِﻬﺎ وﺣﻤﺎةِ اﻟﺴﺎح ﻓِﻲ أَﻋﺼﺮ ﻛَﻤﻨَﺖْ ﻫﺆﻟَﺎءِ اﻟﻜُﻤﺎةَ؛ أَﻟْﻔَﻴﻨَﺎ ﻫِﻤﻤﺎ ﻛَﺎﻟﺼﺨْـﺮِ ة
اﻟﺼﻤﺎءِ ،ﻟَﺎ ﺗَﻌﻄِـﻔُﻬﺎ ﺻﺮوف اﻟﺪﻫﺮ وﻟَﺎ اﻟﻠﱠﺄْواءِ ﻋﻦ اﻟﻤﻀِﻲ ﻓِﻲ ﻏَﺮزِ اﻷَﻣﺎﻧِﻲ وﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮن إﻟَﻴﻪِ
 ﺑﻌﺰﻳﻤﺔٍ وإﺻﺮارٍ ،ﺗَﺄَﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟِﻔِﻴﻦ ﻣِﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷَﻧْﺼﺎرِ؛ ﻓَﺼﺎﻧُﻮا ﺧَﺰاﺋِﻦ اﻟﺘﱡﺮاثِ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢواﻟﺪﻳﻨَﺎرِ ،وﺑﺬَﻟُﻮا اﻟﺪﻣﺎءَ واﻷَرواح واﻷَﻋﻤﺎر؛ ﻟِﺈﻧْﻔَﺎذِ رِﺳﺎﻟَﺔِ اﻟﺸﻴﻢ واﻟﻘِﻴﻢ ذَاتِ اﻟﻌِـﻤﺎدِ ،اﻟﺘِﻲ ﻣﻀﺖْ
ﺧَﻴﺮ زادٍ وﻋﺘَﺎدٍ؛ ﺣﺘﱠﻰ ﺳﻤﺎ ﺻِﻴﺘُﻬﻢ ﻛُﻞﱠ ﺳﻬﻞ ووادٍ ،وﻳﻔَﺎع ووِﻫﺎدٍ ،وأَذْﻋﻦ ﻟَﻬﻢ ﻛُﻞﱡ ﺣﺎﺿِﺮ وﺑﺎدٍ.
ﻧَﺒﺘَﺖْ أُﺻﻮﻟُﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻧَﻮرِ اﻟﺸﻘَﺎﺋِﻖ واﻟﺨُﺰاﻣﻰ واﻟﺠﻠﱠﻨَﺎرِ ،ﻓَﺎﺳﺘَﺎﻓُﻮا ﻋﺒﻴﺮﻫﺎ ،ورﺑﺖْ أَرواﺣﻬﻢ ﻣﻮﺷِﻴﺔً ﻋﻠَﻰ
ﺣﺐ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،واﻟﻐَﻴﺮةِ ﻋﻠَـ ـﻰ ﺣﺮﻣﺎﺗِﻬﺎ ،واﻟﺬﱠب ﻋﻦ ﺣِﻴﺎﺿِﻬﺎ؛ ﻓَﻮﺳِﻤﺖْ آﺛَﺎرﻫﺎ ﻓِﻴﻤﺎ ﺧَﻠﱠﺪوه ﻣِﻦ أَﺳﻔَﺎرٍ،
ﺗَﺎﻟِﺪِﻫﺎ وﻃَﺎرِﻓِﻬﺎ ،ﻣﻨْﻈُﻮﻣِﻬﺎ وﻣﻨْﺜُﻮرِﻫﺎ.
وﻣِﻦ ﻧَﺎﻓِﺠﺔِ اﻟﻌِﻠْﻢ ﻳﻔُﻮح أَرِﻳﺞ ﻣﺼﻨﱠﻒٍ ﻟِﺄَﺣﺪِ اﻟﻜُﻤﺎةِ واﻟﻔُﺮﺳﺎن ،ﻣﻦ أَﺿﻨَﺎه اﻟﺴﻔَﺮ ﺣِﻴﻦ ﺟﺎب ﻣِﺌِﻴ ﻦ
ﻣِﻦ اﻟﻔَﺮاﺳِﺦ واﻷَﻣﻴﺎل ﻣِﻦ ﻇُﻠْﻢ اﻟﻌِﺪا ،ﺣﺘﱠﻰ ﻗَﺮ ﻓِﻲ ﺑﻠْﺪةٍ آﻣِﻨَﺔٍ ﻣﻄْﻤﺌِﻨﱠﺔٍ ،ﻓَﻤﻠَﺄَ ﻧُﻮر ﻛِﺘَﺎﺑﻪِ اﻵﻓَﺎق ،ﺑﺴﺮﻋﺔٍ
ﻓَﺎﻗَﺖِ اﻟﺨَﻴﻞَ اﻟﻌِﺘَﺎق؛ ﻓَﻜَﺎن ﻗَﻤﻴﻨًﺎ أَن ﻳﻨْﻈَﺮ ﻓِﻴﻪِ ،ﻓَﺸﺪدتُ اﻟﻮﺛَﺎق؛ ﻟِﺄَﺟﻨِﻲ ﻣِﻦ دوﺣﺔِ اﻟﻤﻌﺮﻓَﺔِ ﻋِﺬْﻗًﺎ ﻣِﻦ
اﻷَﻋـﺬَاق ،إﻧﱠﻪ ﺳِﻔْﺮ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ" ،ﻟِﺄَﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺎم اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ،
ﻧَﺎﺋِﻴﺎ ﻋﻦ ﻃُﺮوق اﻟﻐُﻠَﻮاءِ ﻓِﻲ اﻹﻃْﺮاءِ.
وﻟَﻘَﺪ ﺻﻴﺮتُ ﺑﺤﺜِﻲ أَﺷﻄَﺎرا؛ ﺑﺪءًا ﺑﻬـﺬِي اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ،ﻓَﺎﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒِ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﱠﻒِ ،ﻓَﺎﻟﺘﱠ ﻌﺮﻳﻒِ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﱢﻒِ،
ﻓَﺎﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎتِ واﻷَﺑﻌﺎدِ اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔِ اﻟﻤﺴﺘَﺨْﻠَﺼﺔِ ﻣِﻦ ﻣَ ﻘﺪﻣﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ،ﻣﺬَﻳﻠًﺎ ﺑﺜَﺒﺖِ اﻟﻤﺼﺎدِرِ واﻟﻤﺮاﺟﻊ.
اﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﱠﻒِ
* اﺳﻤﻪ ووﺻﻔُﻪ:
"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةُ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ" ،ﻫﻜَﺬَا ﻛُﺘِﺐ ﻋﻠَﻰ اﻟﻐِﻠَﺎفِ ،أَﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎءَ ﻓِﻲ ﻣﻘَﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎ ِ
ب
اﻟﻤﺼﻨﱢﻒِ؛ ﻓَﻘَﺪ ﻧَﺺ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻋﻠَﻰ ﺗَﺴﻤﻴﺘِﻪِ ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":وﻗَﺪ أَودﻋﺖُ ﻫﺬَا اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺬِي ﺳﻤﻴﺘُﻪ ﺑـِـ )ﻛِﺘَﺎبِ
اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ ﻫﺬِهِ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ( ﻣِﻦ ﻋﺠﺎﺋِﺐِ ﻋِﻠْﻤﻬﻢ ،وﻏَﺮاﺋِﺐِ ﻧَﺜْﺮﻫِﻢ وﻧَﻈْﻤﻬﻢ .(1)"وﻗَﺪ وﻗَﻊ
ﻓِﻲ أَرﺑﻌﺔِ أَﻗْﺴﺎم ﻓِ ـﻲ ﺛَﻤﺎﻧِﻴﺔِ ﻣﺠﻠﱠﺪاتٍ ،وﻓِﻲ ﻧِﻬﺎ ﻳﺔِ ﻛُﻞﱢ ﻗِﺴﻢ ﻓِﻬﺮﺳﺖ .ﺣﻘﱠﻘَﻪ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،وﻃَﺒﻌﺘْﻪ
دار اﻟﺜﱠﻘَﺎﻓَﺔِ ﻓِﻲ ﺑﻴﺮوتَ ،ﺳﻨَﺔَ 1399ﻫـ 1979 -م .وﻓِﻴﻪِ ﻳﺸِﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﱢﻖ إﻟَﻰ أَﻧﱠﻪ ﻳﻮد أَن ﻟَﻮ ﻛَﺎن ﺟﺰءٌ
ﺗَﺎﺳِﻊ ﻟِﻠِﺎﺳﺘِﺪراﻛَﺎتِ اﻟﻌﺎﻣﺔِ واﻟﺘﱠﻌﻠِﻴﻘَﺎتِ وﺑﻌﺾ اﻟﻔَﻬﺎرِس اﻟﻔَﻨﱢﻴـﺔِ ،وﻟِﺪِراﺳﺔِ اﻟﻤﺆﻟﱢﻒِ وﻣﻨْﺰﻟَﺘِﻪِ اﻷَدﺑﻴﺔِ
وﻗِﻴﻤﺔِ ﻛِﺘَﺎﺑﻪِ ﻣِﻦ اﻟﻨﱠﻮاﺣِﻲ اﻟﺘﱠﺎرِﻳﺨِﻴﺔِ واﻷَدﺑﻴﺔِ واﻟﻨﱠﻘْﺪِﻳﺔِ .وﻫﺬِهِ اﻟﻄﱠﺒﻌﺔُ ﻫِﻲ اﻟﺘِﻲ اﻋﺘَﻤﺪﺗُﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟﻨﱡﻘُﻮﻟَﺎتِ
ﺧﺮى ،وﻣِﻨْﻬﺎ:
واﻻِﺳﺘِﺸﻬﺎدِ ﻓِﻲ ﻫﺬَا اﻟﺒﺤﺚِ .وﻟِﻠْﻜِﺘَﺎبِ ﻃَﺒﻌﺎتٌ أُ ْ
 .1ﻃَﺒﻌﺔُ اﻟﻘَﺎﻫِﺮةِ ،ﻧَﺸﺮﺗْﻬﺎ ﻛُﻠﱢﻴﺔُ اﻵدابِ /ﺟﺎﻣِﻌﺔُ ﻓُﺆادٍ اﻷَول ،ﺳﻨَﺔَ 1939م 1945 -م.
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

 .2ﻃَﺒﻌﺔُ دارِ اﻟﻜُﺘُﺐِ اﻟﻌِﻠْﻤﻴﺔِ اﻷُوﻟَﻰ ﻓِﻲ ﺑﻴﺮوتَ ،ﻋﺎم1998 م ،وﻫِﻲ ﺑﺘَﺤﻘِﻴﻖ ﺳﺎﻟِﻢ ﻣﺼﻄَﻔَﻰ اﻟﺒﺪرِي.
و"اﻟﺬﱠﺧﻴﺮةُ" ﻣﺼﻨﱠﻒ ﻳﻌـﺪ ﻣِﻦ أَﻫﻢ ﻣﺼﺎدِرِ اﻷَدبِ وﺗَﺮاﺟﻢ أَﻋﻠَﺎم ﺑﺮ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،ﻗَﺴﻤﻪ ﺻﺎﺣِﺒﻪ إﻟَﻰ
أَرﺑﻌﺔِ ﻣﻮاﺿِﻴﻊ:
 .1أَﻫﻞُ ﺣﻀﺮةِ ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﻗِﺒﻬﺎ ﻣِﻦ ﺑﻠَﺎدِ ﻣﻮﺳﻄَﺔِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ.
 .2أَﻫﻞُ اﻟﺠﺎﻧِﺐِ اﻟﻐَﺮﺑﻲ ﻣِﻦ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،وذِﻛْﺮ أَﻫﻞ ﺣﻀﺮةِ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ ،وﻣﺎ اﺗﱠﺼﻞَ ﺑﻬﺎ ﻣِﻦ ﺑﻠَﺎدِ ﺳﺎﺣِﻞ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤِﻴﻂِ.
 .3أَﻫﻞُ اﻟﺠﺎﻧِﺐِ اﻟﺸﺮﻗِﻲ ﻣِﻦ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ.
 .4ﻣﻦ ﻃَﺮأَ ﻋﻠَﻰ ﺟﺰﻳﺮةِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻣِﻦ ﺷﻌﺮاءَ وﻛُﺘﱠﺎبٍ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫِﻴﺮ ﻣِﻤﻦ ﻧَﺠﻢ ﺑﺈﻓْﺮﻳﻘِﻴﺔَ واﻟﺸﺎم
واﻟﻌِﺮاق.
و"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةُ" أَﻛْﺜَﺮ ﺗَﻨْﻈِﻴﻤﺎ ﻣِﻦ" ﻧَﻔْﺢ اﻟﻄﱢﻴﺐِ" ﻟِﻠْﻤﻘﱠﺮي ،وﺗَﻮزِﻳﻊ أَﺳﻤﺎءِ ﻣﻦ ﺗَﺮﺟﻢ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻟَﻬ ﻢ
روﻋِﻴﺖْ ﻓِﻴﻪِ اﻟﻨﱠﺎﺣِﻴﺔُ اﻟﺠﻐْﺮاﻓِﻴﺔُ ﺗِﺒﻌﺎ ﻟِﺨُﻄَﺎ أَﺑﻲ ﻣﻨْﺼﻮرٍ اﻟﺜﱠﻌﺎﻟِﺒﻲ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑﻪِ "ﻳﺘِﻴﻤﺔِ اﻟﺪﻫﺮ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ
أَﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ"؛ إذْ ﺷﺮع ﺑﺬِﻛْﺮ اﻟﻜُﺘﱠﺎبِ اﻟﺬِﻳﻦ رآﻫﻢ ﺻﺪورا ﻓِﻲ اﻷَدبِ ،ﻓَﻤﻦ ﻛَﺎن ﻣِﻨْﻬﻢ ﻟَﻪ ﺣﻆﱞ ﻣِﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔِ واﻟﺮﻳﺎﺳﺔِ؛ ﻓَﺈﻧﱠﻪ ﻳﺒـﺪأُ ﺑﻪِ .ﻓَﻔِﻲ ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ – ﻣﺜَﻠًﺎ  -اﺳﺘَﻔْﺘَﺢ ﺑﻤﻦ ﻣﻠَﻜَﻬﺎ ﻣِﻦ ﻣﻠُﻮكِ ﻗُﺮﻳﺶ ،ﺛُﻢ
ﻋﻄَﻒ ﺑﺎﻟﻜُﺘﱠﺎبِ واﻟﻮزراءِ ،ﺛُﻢ ﺑﺄَﻋﻴﺎن اﻟﺸﻌﺮاءِ ،ﺛُﻢ اﻟﻤﻘِﻠﱢﻴﻦ ﻣِﻨْﻬﻢ ،وﻛَﺬَا ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻗِﺴﻢ ،ﺑﺪءًا ﺑﺎﻟﻤﻠُﻮكِ.
وﻟَﻢ ﻳﺘَﺮﺟﻢ إﻟﱠﺎ ﻟِﺄَﻫﻞ ﻋﺼﺮهِ ،وﻛَﺎن ﻳﻘُﻮلُ":وﻟَﺎ ﺗَﻌﺪﻳﺖُ أَﻫﻞَ ﻋﺼﺮي ،ﻣِﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪﺗُﻪ ﺑﻌﻤﺮي ،أَو
ﻟَﺤِﻘَﻪ ﺑﻌﺾ أَﻫﻞ دﻫﺮي؛ إذْ ﻛُﻞﱡ ﻣﺮددٍ ﺛَﻘِﻴﻞٌ ،وﻛُﻞﱡ ﻣﺘَﻜَﺮرٍ ﻣﻤﻠُﻮلٌ").(2
وﻛَﺘَﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةَ" وﻫﻮ ﻣﻜْﻠُﻮم؛ ﻋِﻨْﺪ ﻓِﺮاق ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ،ﻟَﺎﺋِﺬًا ﺑﺎﻟﻔِﺮارِ إﻟَﻰ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ ﻣﻊ آﺧَﺮﻳﻦ ﻣِﻦ
اﻟﻔُﻮﻧْﺴﻮ اﻟﺨَﺎﻣِﺲ وﺟﻤﻮﻋِﻪِ ﻣِﻦ اﻟﺮوم.
* ﺳﺒﺐ ﺗَﺼﻨِﻴﻒِ اﻟﻜِﺘَﺎبِ:
ﺴﺒﺐِ ﺻﺮفِ وﺟﻮهِ أُﻧَﺎس ﻣِﻦ أَﻫﻞُ ﻗﻄْﺮهِ ﺷﻄْﺮ أَﻫ ﻞ
اﻧْﺘَﻔَﺾ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻟِﻜِﺘَﺎﺑﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"؛ ﺑ 
اﻟﻤﺸﺮق ،آﺑﻴﻦ إﻟﱠﺎ ﻣﺘَﺎﺑﻌﺘَﻬﻢ- وﻛَﺎن ﻳﺮى أَن أَﺷﻌﺎرﻫﻢ وأَﺧْﺒﺎرﻫﻢ ﻟَﺎ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻨَﺎن وﻟَﺎ ﺧَﻠَﺪ-؛
ﻓَﻘَﺎلَ":ﻓَﻐَﺎﻇَﻨِﻲ ﻣِﻨْﻬﻢ ذَﻟِﻚ ،وأَﻧِﻔْﺖُ ﻣِﻤﺎ ﻫﻨَﺎﻟِﻚ ،وأَﺧَﺬْتُ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﺎ وﺟﺪتُ ﻣِﻦ ﺣﺴﻨَﺎتِ دﻫﺮي،
وﺗَﺘَﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ ﺑﻠَﺪِي وﻋﺼﺮي؛ ﻏَﻴﺮةً ﻟِﻬﺬَا اﻷُﻓُﻖ اﻟﻐَﺮﻳﺐِ").(3
وﻛَﺎن ﺷﺪِﻳﺪ اﻟِﺎﻧْﺘِﻬﺎرِ واﻹﻧْﻜَﺎرِ ﻋﻠَﻰ ﻣﻦ ﻗَﺼﺮ واﺣﺔَ اﻟﻌِﻠْﻢ ﻋﻠَﻰ اﻟﻤﺸﺎرِﻗَﺔِ دون أَﺣﺪٍ ﻣِﻦ اﻟﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،
أَو ﻋﻠَﻰ زﻣﺎن دون آﺧَﺮ؛ ﻓَﺎﻟﻌِﻠْﻢ ﻟَﺎ ﻳﻘْﺒﻞُ اﻟﺠﻤﻮد ،واﻷُﻣﻬﺎتُ ﻟَﻢ ﻳﺰﻟْﻦ ﻳﻠِﺪن اﻟﻌﻠَﻤﺎءَ واﻷُدﺑﺎءَ ﻋﻠَﻰ ﻣﺮ
ﺸﺪوﻫﺔً ﻣِﻦ ﺟﻠِﻴﻞ
اﻟﻌﺼﻮرِ وﻛَﺮ اﻟﺪﻫﻮرِ ،وإن ﻣﻦ ﺳﺎر ﻋﻠَﻰ اﻟﺪربِ وﺻﻞَ؛ ﻓَﻜَﻢ ﺑﺼِﻴﺮ وﻗَﻔَﺖِ اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﻣ 
ﻣﻌﺮﻓَﺘِﻪِ ! وﺷﻬﺪتِ اﻷَﻧَﺎم ﻟَﻪ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺼﺎﻧِﻴﻒِ ﺣﻤﻴﺪ ﺻﻮﻟَﺘِﻪِ!
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ﻓﻴﺼﻞ

اﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﱢﻒِ
ﻟَﻢ أُﻟْﻒِ ﻛَﺒﻴﺮ ﺗَﺮﺟﻤﺔٍ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻨﱢﻒِ ،ﻏَﻴﺮ أَن اﻟﺪﻫﺮ اﻧْﺘَﻀﻞَ ﻫﺬَا اﻟﻌﻠَﻢ ﻓِﻲ زﻣﻦ" اﻟﻌﺠﺐ أَﻧﱠﻪ ﻟَ ﻢ
ﻳﻜُﻦ ﻓِﻲ ﺣِﺴﺎبِ اﻵدابِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺒﻌﺚُ ﻣِﻦ ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ﻗَﺎﺻِﻴﺔِ اﻟﻐَﺮبِ وﻣﺤﻞﱢ اﻟﻄﱠﻌﻦ واﻟﻀﺮبِ ﻣﻦ
ﻳﻨْﻈِﻤﻬﺎ ﻗَﻠَﺎﺋِﺪ ﻓِﻲ ﺟﻴﺪِ اﻟﺪﻫﺮ ،وﻳﻄْﻠِﻌﻬﺎ ﺿﺮاﺋِﺮِ ﻟﻠْﺄَﻧْﺠﻢ اﻟﺰﻫﺮ ،وﻟَﻢ ﻳﻨْﺸﺄْ ﺑﺤﻀﺮةِ ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ وﻟَﺎ ﺑﺤﻀﺮةِ
إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ وﻟَﺎ ﻏَﻴﺮﻫﺎ ﻣِﻦ اﻟﺤﻮاﺿِﺮ اﻟﻌِ ـﻈَﺎم ﻣﻦ ﻳﻤﺘَﻌِﺾ اﻣﺘِﻌﺎﺿﺎ ﻟِﺄَﻋﻠَﺎم ﻋﺼﺮهِ ،وﻳﺠﻬﺪ ﻓِﻲ ﺟﻤﻊ
ﺣﺴﻨَﺎتِ ﻧَﻈْﻤﻪِ وﻧَﺜْﺮهِ")(4؛ إﻧﱠﻪ أَﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺎم اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ،ﻣﻦ اﺷﺘُﻬﺮ ﺑﻤﺼﻨﱠﻒِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"،
وﻫِﻲ" ﺗُﻌﻨْـﻮن ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳِﻨِﻪِ اﻟﻐَﺰﻳﺮةِ ..وﻧَﺜْﺮه ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎبِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻳﺪلﱡ ﻋﻠَﻰ ﻋﻠُﻮ ﻃَﺒﻘَﺘِﻪِ ،وأَﻣﺎ ﻣﺎ
أَﻧْﺸﺪه ﻓِﻴﻬﺎ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻣِﻦ اﻟﺸﻌﺮ؛ ﻓَﻨَﺎزِلٌ").(5
"وﺷﻬﺮﺗُﻪ ﺗُﻐْﻨِﻲ ﻋﻦ ذِﻛْﺮهِ ..وﻫﻮ ﻣﻨْﺴـﻮب إﻟَﻰ ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ﻣِﻦ اﻟﻜُﻮرِ اﻟﻐَﺮﺑﻴﺔِ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔِ ﻣِﻦ أَﻋﻤﺎ ل
ﺑﻄَﻠْﻴﻮس ،(6)"وﺑﻠْﺪﺗُﻪ- اﻟﺘِﻲ ﻧَﻤﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ورﺑﺎ -ﺗَﻘَﻊ" ﻋﻠَﻰ  67ﻛِﻴﻠُﻮ ﻣِﺘْﺮا ﻣِﻦ أُﺷﺒﻮﻧَﺔَ") ،(7ﻓِﻲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻗِﻲ ﻟِﻠْﺒﺮﺗُﻐَﺎل" ،وﻫِﻲ ﻣِﻦ أَﻣﻨَﻊ اﻟﻤﺪاﺋِﻦ ،وﻫﺬِهِ اﻟﻤﺪِﻳﻨَﺔُ ﻋﻠَﻰ ﻧَﻬﺮ ﻋﻈِﻴﻢ ﻣِﻦ أَﻧْﻬﺎرِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ
اﻟﻤﺸﻬﻮرةِ ،ﻳﺴﻤﻰ )ﺗَﺎﺟﻮ(") .(8وﻗَﺪ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺑﻠْﺪةً ﻣﻮﻓُﻮرةَ اﻟﺨَﻴﺮاتِ واﻷَﻣﻦ واﻟﺪﻋﺔِ .ﻗَﺎلَ اﺑﻦ
ﺑﺴﺎم":وﻗَﺪ ﻛُـﻨﱠﺎ ﻏُﻨِﻴﻨَﺎ ﻫﻨَﺎﻟِﻚ ﺑﻜَﺮم اﻻِﻧْﺘِﺴﺎبِ ،ﻋﻦ ﺳﻮءِ اﻻِﻛْﺘِﺴﺎبِ ،واﺟﺘَﺰأْﻧَﺎ ﺑﻤﻮﻓُﻮرِ اﻟﻌﺘَﺎدِ ،ﻋﻦ
اﻟﺘﱠﻘَﻠﱡﺐِ ﻓِﻲ اﻟﺒﻠَﺎدِ").(9
ﻓَﻠَﻤﺎ ﺻﺒﺤﻬﻢ اﻟﻌﺪو؛ أَﻟْﻘَﻰ ﻛَﺄْس اﻟﻜَﺮى ،وﺧَﺮج ﻣِﻦ ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ﻣﻨْﺼﺪِ ع اﻟﻔُﺆادِ ،ﺧَﺎﺋِﻔًﺎ ﻳﺘَﺮﻗﱠ 
ﺐ
ﺳﻴﻮف اﻟﺮوم وﻃِﻌﺎﻧَﻬﻢ ،ﺣﺘﱠﻰ ﺑﻠَﻎَ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ ،وﻗَﺮ ﻓِﻴﻬﺎ ،ﻓَﺠﻌﻠَﺖْ ﺗَﻜْﻮﻳﻪِ ﻟَﻮ ﻋﺔُ اﻷَﺳﻰ واﻟﺠﻮى؛ ﻣِﻦ
اﺟﺘِﺮاع أَﻛْﺄُس اﻟِﺎﻏْﺘِﺮابِ واﻟﻨﱠﻮى .وﻋﺎش ﺑﻘِﻴﺔَ ﻋﻤﺮهِ ﻫﻨَﺎك ﺣﺘﱠﻰ ﻗَﻀﻰ ﻧَﺤﺒﻪ ﻓِﻴﻬﺎ.
"وﺗَﺄَﺧﱠﺮتْ وﻓَﺎﺗُـﻪ إﻟَﻰ ﺳﻨَﺔِ اﺛْﻨَﺘَﻴﻦ وأَرﺑﻌِﻴﻦ وﺧَﻤﺴِﻤﺎﺋﺔٍ").(10
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎتُ واﻷَﺑﻌﺎد اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔُ ﻓِﻲ ﻣﻘَﺪﻣﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"
أَﻣﺎم ﻣﻘْﻠَﺘَﻴﻨَﺎ واﻗِﻊ ﻣﺎ ﻟَﻪ ﻣِﻦ داﻓِﻊ ﻳﺸﻬﺪ أَن ﻟِﻄَﺎﻟِﻌﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" أَﻫﻤﻴﺔً ﻋﻈِﻴﻤﺔً ،ﻳﺘَﻠَﻤﺴﻬﺎ اﻟﺮاﻏِ 
ﺐ
اﻟﻤﺘَﺄَﻣﻞُ ﻓِﻲ ﺻﻔَﺤﺎتِ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ اﻟﺜﱠﺮةِ أَﺛْﻨَﺎءَ اﻟﻨﱠﻈَﺮ اﻟﻔَﺎﺣِﺺ ،ﻓَﻴﻠْﻔِﻲ ﻛَﺜِﻴﺮا ﻣِﻦ اﻹﺷﺎراتِ إﻟَﻰ ﻣﻈَﺎﻫِﺮ ﺗِﻠْﻚ
اﻟﺤﻀﺎرةِ اﻟﻌﺮﻳﻘَﺔِ ﻋﻠَﻰ ﺑﺮ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ وﺗَﺠﻠﱢﻴﺎﺗِﻬﺎ ،اﻟﺘِﻲ ﻟَﻢ ﺗَﺰلْ اﻟﻨﱠﺎس - ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ اﻷَﻋﺼﺎرِ واﻷَﻣﺼﺎرِ -
ﺗَﺨْﺮف ﻣِﻦ ﻋِﺬْﻗِﻬﺎ اﻟﺪواح ﻣِﺌِﻴﻦ ﻣِﻦ اﻟﺴﻨِﻴﻦ؛ ﻓَﺂﺛَﺎرﻫﻢ ﻣﺨَﻠﱠﺪةٌ ،وإﻧْﺠﺎزاتُ اﻟﻌﻈَﻤﺎءِ اﻷَﻣﺎﺟﺪِ ﻓِﻲ اﻟﻔِﻜْﺮ
واﻟﺜﱠﻘَﺎﻓَﺔِ واﻟﻌﻤﺮان وﺳﺎﺋِﺮ اﻟﻌﻠُﻮم واﻟﻔُﻨُﻮن ﺗَﻨْﺒﺾ ﻓِﻴﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎةُ؛ ﻓَﺎﻋﺘَﺮﺗْﻨِﻲ ﻟِﺬِﻛْﺮاﻫﻢ ﻫِﺰةٌ وﺣﻨِﻴﻦ؛
واﻫﺘَﺒﻠْﺖُ ﻓُﺮﺻﺔً ﺳﻨَﺤﺖْ ﻟِﻲ أَن أَﻗْﻨُﺺ ﻓِﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔِﻜَﺮ اﻟﺘِﻲ أَﻟْﻤﺢ إﻟَﻴﻬﺎ اﻟـﻤﺼﻨﱢﻒ وأَوﻣﺄَ ﻓِﻲ ﻃُﺮةِ
ﺳِﻔْﺮهِ ،ﺛُﻢ ﻋﻤﺪتُ إﻟَﻰ ﺗَﻘْﻴﻴﺪِ ﻣﺎ اﺻﻄِﻴﺪ ﻣِﻨْﻬﺎ ﻫﻬﻨَﺎ؛ ﻟِﺘَﻜُﻮن ﻓِﻲ ﻣﺘَﻨَﺎول اﻟﻘُﺮاءِ واﻟﻨﱡﻈﱠﺎرِ ،ﻓَﻜَﺎﻧَﺖْ أَرﺑﻌِﻴﻦ
ﻛُﻨﱠﺎﺷﺔً اُﺳﺘُﻠﱠﺖْ ﻣِﻦ ﻧَﻔْﺜَﺔِ ﻣﺼﺪورٍ ﻓِﻲ رﻗﱢﻪِ اﻟﻤﻨْﺸﻮرِ ،وﻫِﻲ:
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

 .1ﺷﻴﻮع ﺣﺮﻛَﺔِ اﻟﺘﱠﺄْﻟِﻴﻒِ واﻟﺘﱠﺼﻨِﻴﻒِ ﺧِﻠَﺎلَ ﺗَﺴﻄِﻴﺮ اﻷَﺧْﺒﺎرِ واﻷَﺷﻌﺎرِ وﻣﺨْﺘَﻠَﻒِ اﻟ ﻌﻠُﻮم واﻟﻔُﻨُﻮن ﻓِﻲ
اﻟﻜَﺎﻏَﺪِ ،و"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةُ" واﺣِﺪ ﻣِﻦ آﺛَﺎرِ ﻫﺬِي اﻟﺤﺮﻛَﺔِ اﻟﺘِﻲ ﺑﺎﺗَﺖْ ﺳﻨﱠﺔً ﻣﺎﺿِﻴﺔً ،ﺗَﺠﺮي ﻓِﻲ اﻟﻌﺮوق
ﺟﺮي اﻟﺪم؛ ﻟِﻤﺎ ﻳﻌﺘَﺒﺮه أَﻫﻞُ اﻟﻜِﺘَﺎﺑﺔِ وﻓَﺎءً ﻟِﻠْﻌِﻠْﻢ وزﻛَﺎةً ﻟَﻪ ،وإﻧﱠﻪ ﻣﻬﻤﺎ اﻋﺘَﺮﺗْﻬﻢ اﻟﻈﱡﺮوف
اﻟﺴﻴﺎﺳِﻴـﺔُ وﺑﻜَﺮتْ ﻋﺼِﻴﺔً؛ ﻓَﻠَﺎ ﻳﻌﻨِﻲ اﻟﻨﱡﻜُﻮص واﻟﻨﱡﻜُﻮلَ ﻋﻦ ﻣﺴﻚِ اﻟﺪواةِ واﻟﻘَﻠَﻢ- أَﻟْﺒﺘﱠﺔَ ،-ﻓَﻘَﺪ
ﺻﺎرع اﺑﻦ ﺑﺴﺎم - اﻟﺬِي أَﻣﺴﻰ ﻓِﻲ ﺣﺎﻟَﺔٍ ﻧَﻔْﺴِﻴﺔٍ ﻣﺘَﺮدﻳﺔٍ  -اﻟﺠﺎﺛِﻴﺎتِ ﻋﻠَﻰ ﺻﺪرِهِ ﻣِﻦ اﻟﻮﺟﺪِ
واﻟﻬﻢ واﻟﻐَﻢ ،ﺛُﻢ ﻋﻘَﺮﻫﺎ وأَﻋﻠَﻰ راﻳﺔَ اﻟﻘَﻠَﻢ ،ورﺗَﻘَﺖْ أَﻧَﺎﻣِﻠُﻪ - ﺑﻌﺰﻳﻤﺔٍ ﻓَﺬﱠةٍ  -ﻫﺬَا اﻟﺴﻔْﺮ اﻟﺨَﺎﻟِﺪ،
ودﻓَﻌﻪ إﻟَﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮدِ ﻓِﻲ أَﺛْﻮاﺑﻪِ اﻟﻘُﺸﺐِ؛ ﻟِﻴﺆذِﻧَﻨَﺎ ﻋﻦ ﺣﺒﻪِ اﻟﻌِﻠْﻢ واﻗْﺘِﻨَﺎﺋِﻪِ أَﻋﺰ اﻷَﺷﻴﺎءِ.
 .2ذُﻳﻮع ﺣﺮﻛَﺔِ اﻟﻨﱠﺴﺦ ﻟِﻠْﻤﺼﻨﱠﻔَﺎتِ ،وﻗَﺪ ﺳﺄَلَ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم أَن ﻳﺴﺘَﻨْﺴﺦَ اﻟﻜِﺘَﺎب ،ﻓَﻮاﻓَ 
ﻖ
ورﺿِﻲ ﻟَﻪ ﻗَﻮﻟَﻪ؛ ﻟِﺌَﻠﱠﺎ ﻳﻜُﻮن ﺿﻨِﻴﻨًﺎ ﻋﻠَﻰ ﻧَﺸﺮ اﻟﻌِﻠْﻢ .ﻗَﺎلَ":وﻟَﻤﺎ ﺳﺌِﻠْﺖُ -أَﻳﻀﺎ -اﻧْﺘِﺴﺎخَ ﻫﺬَا
اﻟﺪﻳﻮان ،ورأَﻳﺖُ ﺷﺮه أَﻫﻞ اﻟﺰﻣﺎن ،إﻟَﻰ اﻟِﺎﻗْ ِﺘﺒﺎس ﻣِﻦ ﻧُﻮرِهِ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠْﺘَﻘِﻄُﻮﻧَﻪ ﻣِﻦ ﺷﺬُورِهِ؛ أَﺣﺒﺒﺖُ أَن
ﻳﺠﻮب اﻵﻓَﺎق ،وﺗَﺴِﻴﺮ ﺑﻪِ اﻟﺮﻓَﺎق .(11)"إن ﻣﻘْﺘَﻀﻰ وﺟﻮدِ ﺣﺮﻛَﺔِ اﻟﻨﱠﺴﺦ اﻧْﺘِﺸﺎر اﻟﻨﱡﺴﺎخ وﻗِﻴﺎم
ذَوِي اﻻِﺧْﺘِﺼﺎص ﺑﻬﺬِهِ اﻟﻤﻬﻨَﺔِ ،اﻷَﻣﺮ اﻟﺬِي ﻳﺘَﻄَﻠﱠﺐ ﻣِﻦ أَﺟﻠِﻪِ ﺗَﻮﻓِﻴﺮ اﻷَﺣﺒﺎرِ واﻟﻘَﺮاﻃِﻴﺲ،
واﻧْﺘِﺸﺎر اﻟﻮراﻗِﻴﻦ ،ورﺻﺪ اﻟـﻤﺨَﺼﺼﺎتِ اﻟـﻤﺎﻟِﻴﺔِ واﻟـﻤﻜَﺎﻓَﺂتِ ،وﻣِﻦ ﺛَﻢ ﺑﺮوز اﻟﻜَﺘَﺒﺔِ اﻟـﻤﻬﺮةِ ﻓِﻲ
إﺟﺎدةِ اﻟﺨُﻄُﻮطِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ﺑﺄَﻓَﺎﻧِﻴﻦ ﻛَﺜِﻴﺮةٍ ،وﻟَﺎزِم اﻷَﻣﺮ – أَﻳﻀﺎ  -ﻗِﻴﺎم أَﻓْﺮادٍ آﺧَﺮﻳﻦ ﺗِﻠْﻮ ﻣﺮﺣﻠَﺔِ
اﻟﻨﱠﺴﺦ ﺑﺎﻟﻤﻘَﺎﺑﻠَﺔِ ﺑﻴﻦ اﻷَﺻﻞ اﻟﻤﺨْﻄُﻮطِ واﻟﻨﱡﺴﺦ اﻟﺠﺪِﻳﺪةِ .وﻫﺬَا أَﺟﻤﻊ ﻣﺸﻬﺪٍ ﺣﻀﺎرِي راﺋِﻖ
ﻟِﺄَﻫﻞ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،ﻳﻨْﺒﺊ ﻋﻦ ﻋِﻨَﺎﻳﺔٍ ﺧَﺎﺻﺔٍ ﺑﺎﻟﻌِﻠْﻢ وأَﻫﻠِﻪِ.
 .3اﻷَﻣﺎﻧَﺔُ اﻟﻌِﻠْﻤﻴﺔُ اﻟﺘِﻲ ﺗُﻮج ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣِﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ،وﻛَﺴﺘْﻪ اﻟﻤﻬﺎﺑﺔَ واﻟﻮﻗَﺎر ،وﻗَﻠﱠﺪﺗْﻪ ﻋﻠَﺎﻣـ َﺔ
اﻟﺼﺪق واﻟﻘَﺒﻮل؛ ﺑﻌﺰوِهِ اﻟﺠﻬﻮد ﻟِﺄَﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨِﻴﺎﻧَﺔِ اﻟﻌِﻠْﻤﻴﺔِ واﻟﺘﱠﺪﻟِﻴﺲ؛ -
ﻓَـ"اﻟﻤﺘَﺸﺒﻊ ﺑﻤﺎ ﻟَﻢ ﻳﻌﻂَ ﻛَﻠَﺎﺑﺲ ﺛَﻮﺑﻲ زورٍ") ،- (12وﻣﻌﻠِﻨًﺎ :إﺣﺴﺎن اﻟﻈﱠﻦ ﺑﺎﻵﺧَﺮﻳﻦ ﻣِﻦ اﻟﻜُﺘﱠﺎبِ،
وﻋﺪم اﻟﻌﺠﻠَﺔِ ﻓِﻲ اﺗﱢﻬﺎﻣِﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗَﺎتِ ،وﺟﻌﻠَﻬﻢ ﺑﺮآءَ ﻣِﻦ ﻫﺬِي اﻟﺘﱡﻬﻤﺔِ؛ إذْ ﻟَﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘَﻐْﺮبٍ ﺗَﻮاﻃُﺆ
اﻷَﻓْﻜَﺎرِ ،وﻟَﺎ ﻏَﺮوى أَن ﻧُﻠْﻔِﻲ ﻫﺬَا اﻟﺴﻤﺖَ ﻣِﻤﻦ واﺟﻪ اﻷَﺧْﻄَﺎر ،وﺗَﺤﻤﻞَ ﻣﺸﺎق اﻷَﺳﻔَﺎرِ ،وﺑﺬَلَ
ﻛُﻞﱠ دِرﻫﻢ ودِﻳﻨَﺎرٍ؛ ﻟِﻴﺠﻮب ﻋِﻠْﻤﻪ اﻷَﻗْﻄَﺎر واﻷَﻣﺼﺎر .ﻳﻘُﻮلُ ﻓِﻲ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"":وإذَا ﻇَﻔِﺮتُ ﺑﻤﻌﻨًﻰ
ﺣﺴﻦ ،أَو وﻗَﻔْﺖُ ﻋﻠَﻰ ﻟَﻔْﻆٍ ﻣﺴﺘَﺤﺴﻦ؛ ذَﻛَﺮتُ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ إﻟَﻴﻪِ ..وﻟَﺴﺖُ أَﻗُﻮلُ :أَﺧَﺬَ ﻫﺬَا ﻣِﻦ ﻫﺬَا
 ﻣﻄْﻠَﻘًﺎ! ﻓَﻘَﺪ ﺗَﺘَﻮارد اﻟﺨَﻮاﻃِﺮ ،وﻳﻘَﻊ اﻟﺤﺎﻓِﺮ ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﺎﻓِﺮ؛ إذِ اﻟﺸﻌﺮ ﻣ ﻴﺪان ،واﻟﺸﻌﺮاءُﻓُﺮﺳﺎن.(13)"
 .4اﻟﺒﻨَﺎءُ اﻟﻌِﻠْﻤﻲ اﻟﺼﺤِﻴﺢ ،وﻧَﻘَﺎءُ اﻷَﺧْﺒﺎرِ وﺻﻔَﺎءُ اﻟﺤﻘَﺎﺋِﻖ ﻣِﻦ ﻛُﻞﱢ آﻓَـﺔٍ وﺗَﻠْﻔِﻴﻖ ،وﻃَﺮح زﻳﻒِ اﻟﻜَﻠَﺎ م
وﺑﻬﺮﺟﻪِ ،واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﻋﻠِﻴﻠِﻪِ وﻣﻴﻨِﻪِ ،ﻳﻘُﻮلُ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم":وﺣﻘَﺎﺋِﻖ اﻟﻌﻠُﻮم أَوﻟَﻰ ﺑﻨَﺎ ﻣِﻦ أَﺑﺎﻃِﻴﻞ
اﻟﻤﻨْﺜُﻮرِ واﻟﻤﻨْﻈُﻮم .(14)"ﻓَﻬﻮ ﻳﺠﻠﱢﻲ ﻟَﻨَﺎ اﻷَﺳﺎس اﻟﻘَﻮي واﻟﻤﺘِﻴﻦ اﻟﺬِي ﻧَﻬﺾ ﻋﻠَﻴﻪِ ﺻﺮح
اﻟﺤﻀﺎرةِ ،وﻟَﻢ ﻳﻨْﺘَﺼِﺐِ ﻓِﻴﻪِ اﻟﻌﺮش ﻋﻠَﻰ ﻗَﺶ وﺑﻨَﺎءٍ ﻫﺶ؛ ﻓَﻤﺎ ﺑﻨِﻲ ﻋﻠَﻰ ﺑﺎﻃِﻞ؛ ﻓَﻬﻮ ﺑﺎﻃِﻞٌ ،وﻓِﻲ
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ﻓﻴﺼﻞ

اﻟﺘﱠﻨْﺰﻳﻞ﴿ :واﻟﺒﻠَﺪ اﻟﻄﱠﻴﺐ ﻳﺨْﺮج ﻧَﺒﺎﺗُﻪ ﺑﺈذْن رﺑﻪِ واﻟﺬِي ﺧَﺒﺚَ ﻟَﺎ ﻳﺨْﺮج إﻟﱠﺎ ﻧَﻜِﺪا﴾  -ﺳﻮرةُ
اﻷَﻋﺮافِ.58 ،
 .5اﻟﺘﱠﺠﺮد ﻓِﻲ اﻟﻜِﺘَﺎﺑﺔِ ﻣِﻦ اﻟﺬﱠاﺗِﻴﺔِ وأَﻫﻮاءِ اﻟﻨﱠﻔْﺲ وﺣﻈُﻮﻇِﻬﺎ ،وﻗَﺼﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋِﻴﺔِ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺄْﻟِﻴ ِ
ﻒ
واﻟﻨﱠﺰاﻫﺔِ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺼﻨِﻴﻒِ؛ ﻗَﺎلَ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻓِﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪِﻳﺜِﻪِ ﻋﻦ ﺗَﺼﻨِﻴﻒِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"" :وﻣﺎ
ﻗَﺼﺪتُ ﺑﻪِ-ﻋﻠِﻢ اﻟﻠﻪ -اﻟﻄﱠﻌﻦ ﻋﻠَﻰ ﻓَﺎﺿِﻞ ،وﻟَﺎ اﻟﺘﱠﻌﺼﺐ ﻟِﻘَﺎﺋِﻞ ﻋﻠَﻰ ﻗَﺎﺋِﻞ.(15)"
 .6ﺗَﻤﻴﺰ اﻟﻜُﺘﱠﺎبِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻴﻦ ،وﺑﺪو اﻗْﺘِﺪارِﻫِﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﺼﻨِﻴﻒِ؛ ﻧَﻈَﺮا ﻟِﺎﻣﺘِﻠَﺎﻛِﻬﻢ أَدواتَ اﻟﺘﱠﻌﺒﻴﺮ ﻓِﻲ
ﺻِﻴﺎﻏَﺔِ اﻟﺠﻤﻞ واﻟﺘﱠﺮاﻛِﻴﺐِ ﺑﻤﻌﺠﻢ ﻟُﻐَﻮي زاﺧِﺮ ،واﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻋﺎﻟِﻢ ﻓِﻲ ﻫﺬَا اﻟﻌﺎﻟَﻢ؛ ﻓَﻘَﺪ ﺗَﺠﻠﱠﺖْ
ﺟﻤﺎﻟِﻴﺎتُ اﻟﻄﱠﺒﻴﻌﺔِ ﻓِﻲ ﻣﻘَﺪﻣﺔِ ذَﺧِﻴﺮﺗِﻪِ ﺑﺄُﺳﻠُﻮبٍ أَﺧﱠﺎذٍ ،ﻣﻮﺷِﻴﺔً ﺑﺰﺧَﺎرِفِ اﻟﻤﺤﺴﻨَﺎتِ اﻟﺒﺪِﻳﻌِﻴﺔِ،
وﺗَﺮﺻِﻴﻊ اﻟﻌِﺒﺎراتِ ﺑﺠﻮاﻫِﺮ اﻷَﻟْﻔَﺎظِ ،ﺣﺘﱠﻰ ﻏَﺪا ﺳِﻔْﺮه وﻛَﺄَﻧﱠﻪ ﺿﺮب ﻣِﻦ ﻓَﻦ اﻟﻤﻘَﺎﻣﺎتِ اﻟﺬِي اﺑﺘَﺪﻋﻪ
ﺑﺪِﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻬﻤﺬَاﻧِﻲ - واﻹﺣﺎﻟَﺔُ ﻋﻠَﻰ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ﺗُﻐْﻨِﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﻘْﻞ- ؛ ﻓَﺎﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻮن ﻓَﺮطٌ ،ﺣﻄﱡﻮا
رِﺣﺎﻟَﻬﻢ ﻓِﻲ واﺣﺔِ اﻷَدبِ ،وﻟَـﻤﺎ ﻳﻠْﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ وراءَﻫﻢ !وﻗَﺪ ﺗَﺮﺟﻢ ﺻﺎﺣِﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻟِﻌﺪدٍ
ﻛَﺒﻴﺮ ﻣِﻦ اﻷُدﺑﺎءِ اﻟﻤﺘَﻔَﻨﱢﻨِﻴﻦ ﻓِﻲ اﻟﻜِﺘَﺎﺑﺔِ اﻷَدﺑﻴﺔِ اﻟﺒﺪِﻳﻌﺔِ.
 .7ﻏَﺰارةُ اﻟﻤﻌﺮﻓَﺔِ وﺳﻌﺔُ اﻟﺤﺎﻓِﻈَﺔِ؛ ﻓَﻘَﺪِ اﺗﱠﺴﻤﺖِ اﻓْﺘِﺘَﺎﺣِﻴﺔُ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ﺑﺎﻟﻘِﺼﺮ اﻟﺒﺎﺋِﻦ ،وﺑﺪأَﻫﺎ
ﺑﻘَﻮﻟِﻪِ":أَﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺪِ اﻟﻠﻪِ وﻟِﻲ اﻟﺤﻤﺪِ وأَﻫﻠِﻪِ ،واﻟﺼﻠَﺎةِ واﻟﺴﻠَﺎم ﻋﻠَﻰ ﺳﻴﺪِﻧَﺎ ﻣﺤﻤﺪٍ ﺧَﺎﺗَﻢ
رﺳﻠِﻪِ") - (16ﻓَﻘَﻂ! ﺛُﻢ وﻟَﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻓِﻲ ﺑﺴﻂِ ﺣﺎﺟﺘِﻪِ ﻟِﻘَﻀﺎءِ أَرﺑﺘِﻪِ؛ ﻓَﺼﻴﺮ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔَ إﺣﺪى
ﻋﺸﺮةَ ﺻﻔْﺤﺔً ،ﺛُﻢ ﺟﺎدتْ ﻋﻠَﻴﻪِ ﻗَﺮﻳﺤﺘُﻪ - ﺑﺬِﻫﻦ وﻗﱠﺎدٍ  -ﺑﻤﺎدةِ اﻟﻜِﺘَﺎبِ اﻟﺰاﺧِﺮةِ ،وﻇَﻬﺮتْ ﻓِﻲ
ﺛَﻤﺎﻧِﻴﺔِ ﻣﺠﻠﱠﺪاتٍ زاﻫِﺮةٍ ! ﺑﺎﻟﺮﻏْﻢ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِهِ ﻋﻦ ﺧَﺰاﺋِﻦ أَﺳﻔَﺎرِهِ ،وﻣﻜَﺎﺑﺪﺗِﻪِ ﻓِﻲ أَﺳﻔَﺎرِهِ!
 .8ﺣﺮﻳﺔُ اﻟﻜِﺘَﺎﺑﺔِ واﻟﺘﱠﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋِﺪةُ آﻧَﺬَاك ،ﺑﺎﻟﺮﻏْﻢ ﻣِﻦ اﻟﺘﱠﻘَﻠﱡﺒﺎتِ واﻻِﺿﻄِﺮاﺑﺎتِ اﻟﺴﻴﺎﺳِﻴﺔِ اﻟﺘِﻲ
ﻋﺼﻔَﺖْ ﺑﺎﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﺑﺼﻮرةٍ ﻣﺘَﻮاﻟِﻴﺔٍ ﻟَﺎﻓِﺘَﺔٍ؛ ﻓَﻔِﻲ اﻟﻘَﺮن اﻟﺨَﺎﻣِﺲ ﻛَﺎن آﺧِﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺨِﻠَﺎﻓَﺔِ اﻷُﻣﻮﻳﺔِ
ﺳﻨَﺔَ 422ﻫـ ،ﺛُﻢ ﻋﻘِﺒﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻠُﻮكِ اﻟﻄﱠﻮاﺋِﻒِ ﺣﺘﱠﻰ ﺳﻨَﺔِ 484ﻫـ ،ﺛُﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮةَ ﺳﻨَﺔً ﻣِﻦ
ﺣﻜْﻢ اﻟﻤﺮاﺑﻄِﻴﻦ ﻓِﻲ ﻣﻄْﻠَﻊ اﻟﻘَﺮن اﻟﺴﺎدِس ﺷﺮع اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻓِﻲ ﺗَﺼﻨِﻴﻒِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"
ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":واﻋﺘَﻤﺪتُ اﻟﻤﺎﺋﺔَ اﻟﺨَﺎﻣِﺴﺔَ ﻣِﻦ اﻟﻬﺠﺮةِ") ،(17وﻟَﻢ ﺗَﻌﺘَﺮﺿﻪ اﻟﻤﻮاﻧِﻊ واﻟﺤﻮاﺋِﻞُ ،ﺑﻞْ ﻟَﺎﻗَﻰ
ﻧُﺼﺮةً وﺗَﺄْﻳﻴﺪا ﻣِﻦ ﺻﺎﺣِﺐِ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ اﻟﺘِﻲ ﻗَﺮ ﻓِﻴﻬﺎ وﺟﺎورﻫﺎ.
 .9ﺣِﻔْﻆُ اﻟﺴﻴﺮ واﻟﺘﱠﺮاﺟﻢ ﻟِﻠْﺄَﻋﻠَﺎم ﻣِﻦ ﺳﻠَﺎﻃِـﻴﻦ ووﻻةٍ وﻗُﻀﺎةٍ ووزراءَ وأُدﺑﺎءَ وﺷﻌﺮاءَ وﻋﻠَﻤﺎ َء
وﻓُﻘَﻬـﺎءَ وأَﻋﻴﺎن ،وﻣﺎ ﻳﺘﱠﺼِﻞُ ﺑﺬَﻟِﻚ ﻣِﻦ أَﺧْﺒﺎرٍ" .وﻣِﻤﺎ ﻳﻠْﻔِﺖُ اﻟﻨﱠﻈَﺮ أَن اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻴﻦ وﺿﻌﻮا ﻛُﺘُﺒﺎ
ﻛَﺜِﻴﺮةً ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮﺟﻤﺔِ ﻟِﺄَﻋﻠَﺎم اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻓِﻲ ﻣﺨْﺘَﻠَﻒِ اﻟﻌﺼﻮرِ ..إﻧﱠﻪ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠَـﻰ ﻋِﺪةِ أُﻣﻮرٍ ،ﻣِﻨْﻬﺎ:
اﻫﺘِﻤﺎم اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﺑﻌﻠَﻤﺎﺋِﻬﻢ وﺗَﻘْﺪِﻳﺮﻫِﻢ ﻟَﻬﻢ ،(18)"ﺑﻨَﺸﺮ ﻣﺂﺛِﺮﻫِﻢ وﻓَﻀﺎﺋِﻠِﻬﻢ وﻣﻨَﺎﻗِﺒﻬﻢ وﺻﻔَﺤﺎﺗِﻬﻢ
اﻟﻤﺸﺮﻗَﺔِ ،وﻗَﺪ ﻗَﺎم اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﺑﺘَﺮﺟﻤﺔٍ ﻟَِﺄﻋﻠَﺎم ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮﺟﻤﺔِ؛ ﻣِﻨْﻬﻢ اﺑﻦ اﻷَﺑﺎرِ ﺻﺎﺣِﺐ ﻛِﺘَﺎبِ
"اﻟﺘﱠﻜْﻤﻠَﺔِ ﻋﻠَﻰ اﻟﺼﻠَﺔِ" ،وﺗَﺮﺟﻢ ﻟِﺄَﺑﻲ ﻣﻨْﺼﻮرٍ اﻟﺜﱠﻌﺎﻟِﺒﻲ ﺻﺎﺣِﺐِ "ﻳﺘِﻴﻤﺔِ اﻟﺪﻫﺮ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

اﻟﻌﺼﺮ ،"وﺗَﺮﺟﻢ ﻟِﺎﺑﻦ اﻟﻔَﺮﺿِﻲ ﺻﺎﺣِﺐِ ِﻛﺘَﺎبِ "ﺗَﺎرِﻳﺦ ﻋﻠَﻤﺎءِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،"وﻛُﻞﱞ ﻟَﻪ ﻋِﻨَﺎﻳﺔٌ ﻓِﻲ
اﻟﺘﱠﺮاﺟﻢ .وﻓِﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" أَﺷﺎر اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ إﻟَﻰ ﻋﺪدِ ﻣﻦ ﺗَﺮﺟﻢ ﻟَﻪ ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘِﻲ
اﻋﺘَﻤﺪ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮﺟﻤﺔِ ،وﻟَﻘَﺪ أَﺗَﻰ ﺑﺘَﺮاﺟﻢ ﺟﺪِﻳﺪةٍ؛ ﻓَﺎﻟﻤﻜَﺮر ﻋِﻨْﺪه ﺛَﻘِﻴﻞٌ وﻣﻤﻠُﻮلٌ  -وﻫﺬِي
ﻗَﻨْﻄَﺮةُ اﻟِﺎﺑﺘِﻜَﺎرِ واﻹﺑﺪاع.
 .10ﻧَﺸﺮ اﻟﻌِﻠْﻢ ﻋﻠَﻰ اﻟﺘﱡﺮابِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ ﻓِﻲ اﻟﻤﺪن واﻷَﻗَﺎﻟِﻴﻢ ،وﻓِﻲ اﻟﺒﻘَﺎع اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴﺔِ اﻷُﺧْﺮى واﻟﺪو ل
اﻟﻤﺼﺎﻗِﺒﺔِ ،وﻫﻮ ﺷِﻌﺎرﻫﻢ ودِﺛَﺎرﻫﻢ؛ ﻓَﺎﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻟَﻢ ﺗَﻜُﻦ ﻣﻨْﻄَﻮﻳﺔً ﻋﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻬﺎ ﻣﻨْﻐَﻠِﻘَﺔً ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟَﻢ
اﻟﺨَﺎرِﺟﻲ ،وإﻧﱠﻤﺎ ﻛَﺎن اﻧْﻔِﺘَﺎﺣﻬﺎ ﻣِﻦ أَﺳﺮارِ َﻧﺠﺎﺣِﻬﺎ ،إذْ ﻟَﻢ ﺗَﺴﺘَﺄْﺛِﺮ ﺑﻤﺂﺛِﺮﻫﺎ اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔِ ﺿﻨﺎ ،ﺑﻞْ
ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻛَﺎﻟﻘِﺪرِ إذَا اﺳﺘَﺠﻤﻌﺖْ ﻏَﻠَﻴﺎﻧًﺎ ،ﺗَﻔِﻴﺾ ﻋﻠُﻮﻣﺎ وﻓُﻨُﻮﻧًﺎ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎس ﻛَﺎﻓﱠﺔً ،وإن ﻓِﻲ ﻗَﻮﻟِﻪِ":
أَﺣﺒﺒﺖُ أَن ﻳﺠﻮب اﻵﻓَﺎق ،وﺗَﺴِﻴﺮ ﺑﻪِ اﻟﺮﻓَﺎق (19)"ﺣﺒﺎ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﻊ اﻟﺨَﻠْﻖ؛ ﻟِﻴﺼِﻞَ اﻟﺨَﻴﺮ إﻟَﻰ ﻛُﻞﱢ
ﻗُﻄْﺮ.
 .11ﺻﻮن اﻟﺘﱡﺮاثِ وﺣِﻔْﻈُﻪ ﻓِﻲ ﻗِﻤﻄْﺮ وأَوﻋِﻴﺔٍ ﺧَﺎﺻﺔٍ ﺑﻴﻦ دﻓﱠﺘَﻴﻦ؛ ﺣِﻔْﻈًﺎ ﻟَﻪ ﻣِﻦ اﻟﻨﱢﺴﻴﺎن واﻟﺘﱠﺒﺪِ د
واﻟﻀﻴﺎع ،وﻟِﺘَﻔِﻴﺪ ﻣِﻨْﻪ اﻟْﺄَﺟﻴﺎلُ اﻟﻠﱠﺎﺣِﻘَﺔُ واﻟﻤﺘَﻌﺎﻗِﺒﺔُ ،وﺗَﻜُﻮن ﻣﻌﺎﻧِﻲ اﻟﺤﻀﺎرةِ ﻣﻤﺘَﺪةً أَﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ،
وﺳِﻔْﺮ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻛَﻨْﺰ وﻣﺜَﻞٌ ﻟِﺈﺣﺪى ذَﺧَﺎﺋِ ﺮ اﻟﺘﱡﺮاثِ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ ،وﻗَﺪ ﺻِﻴﻦ ،وﺗَﻨَﺎﻗَﻠَﺘْﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﺟﻴﻠًﺎ
ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ،وﻇَﻞﱠ ﺷﺎﻫِﺪا ﻋﻠَﻰ ﺑﺬْل وﻋﻄَﺎءِ ﻣﻦ ﻛَﺎﺑﺪ وأَﻧْﻔَﻖ ﺳﺎﻋﺎتِ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎرِ ﻓِﻲ إﻋﺪادِهِ إﻟَﻰ
ﺨﻠِﻴﺪِ ﻓِﻜْﺮ اﻟﻜَﺎﺗِﺐِ
أَن وﺻﻠَﻨَﺎ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺎرك ،وﻣﺎ أَﺣﺴﻦ ﻗَ ﻮﻟَﺔَ اﻟﺸﺎﻋِﺮ (20)اﻟﺘِﻲ أَﺷﺎرتْ إﻟَﻰ ﺗَ ْ
اﻟﺬِي ﻳﺪون ﻋِﻠْﻤﻪ ﻓِﻲ ﻗَﺮاﻃِﻴﺲ:
وﻣﺎ ﻣِﻦ ﻛَﺎﺗِﺐٍ إﻟﱠﺎ ﺳﻴﺒﻠَﻰ

وﻳﺒﻘَﻰ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎ ﻛَﺘَﺒﺖْ ﻳﺪاه

وﻟَﻘَﺪ أَﻋﺮب اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘِﻪِ ﻟِﻜَﻠَﺎم اﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻟﻤﺪون ﻓِﻲ ﻣﺼﻨﱠﻔِﻪِ "اﻟﻤﻘْﺘَﺒﺲ "ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":ﻓَﺈذَا
أَﻋﻮزﻧِﻲ ﻛَﻠَﺎﻣﻪ ،وﻋﺰﻧِﻲ ﺳﺮده وﻧِﻈَﺎﻣﻪ؛ ﻋﻜَﻔْﺖُ ﻋﻠَﻰ ﻃَﻠَﻠِﻲ اﻟﺒﺎﺋِﺪِ ،وﺿﺮﺑﺖُ ﻓِﻲ ﺣـﺪِﻳﺪِي اﻟﺒﺎرِدِ ،ﻋﻠَﻰ
ﺣِﻔْﻆٍ ﻗَﺪ ﺗَﺸﻌﺐ ،وﺣﻆ ﻣِﻦ اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﻗَﺪ ذَﻫﺐ .(21)"ﻫﺬَا وﻫﻮ ﻣﻜْﻠُﻮم اﻟﻔُﺆادِ ،ﻃَﺮﻳﺪ ﺷﺮﻳﺪ ،ﻗَﺼِﻲ ﻋﻦ
ﻣﻜْﺘَﺒﺘِﻪِ ودارِهِ وﻗَﺮارِهِ ،إﻟﱠﺎ أَﻧﱠﻪ آﻳﺔٌ ﻓِﻲ اﻟﺤِﻔْﻆِ واﻟﺘﱠﻤﻜﱡﻦ ﻣِﻦ اﻟﻌِﻠْﻢ اﻟﺬِي وﻋﺎه ﺻﺪره.
وﻫﺬِي ﺑﺮﻗِﻴﺔٌ ﻋﺎﺟﻠَﺔٌ ﻟِﺒﻴﺎن أَﻫﻤﻴِ ﺔ ﺿﺒﻂِ اﻟﺼﺪرِ؛ ﻟِﺄَن اﻟﻌِﻠْﻢ اﻟﺤﻘِﻴﻘِ ﻲ ﻣﺎ ﻗَﺎ م ﻓِﻲ اﻟﺬﱠاتِ وآض
ﻛَﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮءِ وﻇِﻠﱠﻪ اﻟﻮارِف اﻟﺬِي ﻟَﺎ ﻳﻨْ َﻔﻚ ﻋﻨْﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أَﺷﺎر إﻟَﻴﻪِ اﻟﺸﺎﻋِ ﺮ) (22ﻣﻨْﺸِﺪا:
ﻟَﻴﺲ ﺑﻌِﻠْﻢ ﻣﺎ ﺣﻮى اﻟﻘِﻤﻄْﺮ

ﻣﺎ اﻟﻌِﻠْﻢ إﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﺣﻮاه اﻟﺼﺪر

ﻓَـ ـــ ـﺬَاك ﻓِﻴﻪِ ﺷﺮف وﻓَﺨْﺮ

وزِﻳﻨَـ ـ ـ ـﺔٌ ﺟﻠِﻴﻠَـ ـ ـ ـﺔٌ وﻗَﺪر

 .12ﺗَﻌﺰﻳﺰ اﻻِﻧْﺘِﻤﺎءِ واﻟﻮﻟَﺎءِ ﻟِﺒﺮ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،وﺑﺪا ذَﻟِﻚ:
أَوﻟًﺎ :ﻣِﻦ اﻟﺘﱠﺮﺟﻤﺔِ ﻟِﺄَﻋﻴﺎن أَﻫﻞ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ وﻣﻦ ﻃَﺮأَ ﻋﻠَﻴﻬﺎ.
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ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﻣِﻦ اﻟﺪاﻓِﻊ ﻟِﺘَﺼﻨِﻴﻒِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﺣِﻴﻦ ﻏَﺎﻇَﻪ ﻣﻦ ﻳﻘَﺪس ﻋِﻠْﻢ اﻟﻤﺸﺎرِﻗَﺔِ وﻳﻘِﻒ أَﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘَﺴﻠِﻤﺎ
ﻛَﺎﻟﺼﻨَﻢ ،آﺑﻴﺎ اﻟﻨﱠﻈَﺮ إﻟَﻰ ﻣﺎ ﺳِﻮاه؛ ﻓَﻘَﺎلَ ﻣِﻦ ﺟﺮاءِ ذَﻟِﻚ":وأَﺧَﺬْتُ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﺎ وﺟﺪتُ ﻣِﻦ
ﺣﺴﻨَﺎتِ دﻫﺮي ،وﺗَﺘَﺒﻊ ﻣﺤﺎﺳِﻦ أَﻫﻞ ﺑﻠَﺪِي وﻋﺼﺮي").(23
وﻫﺬَا ﺑﺮﻳﺪ اﻟْﻤﻔَﺎﺧَﺮةِ ﺑﺎﻷُﻓُﻖ اﻟﻐَﺮﻳﺐِ ،واﻟﻤﻔَﺎﺿﻠَﺔِ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻦ؛ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ واﻟﻤﺸﺮق.
 .13اﻟﺪﻋﻮةُ إﻟَﻰ اﻟِﺎﺑﺘِﻜَﺎرِ واﻹﺑﺪاع ،وإذْﻛَﺎءُ روح اﻟﻌِﻠْﻢ ،وﺑﺚﱡ اﻟﺤﻤﺎﺳﺔِ ﻓِﻲ اﻟﻨﱡﻔُﻮس وﺗَﻨْﺸِﻴﻄُﻬﺎ،
ﻧَﻠْﺘَﻤﺴﻬﺎ ﻓِﻲ ﻗَﻮﻟِﻪِ":وﻟَﺤﻰ اﻟﻠﻪ ﻗَﻮﻟَﻬﻢ" :اﻟﻔَﻀﻞُ ﻟِﻠْﻤﺘَﻘَﺪم"؛ ﻓَﻜَﻢ دﻓَﻦ ﻣِﻦ إﺣﺴﺎن ،وأَﺧْﻤﻞَ ﻣِﻦ
ﻓُﻠَﺎن(24)"! ؛ ﻟِﺄَﻧﱠﻪ رأَى أَن اﻟﻤﻘُﻮﻟَﺔَ ﺗَﻬﺪِف إﻟَﻰ ﻗَﺘْﻞ روح اﻟﻤﻨَﺎﻓَﺴﺔِ واﻟﺘﱠﺤﺪي واﻟﺘﱠﻄَﻮرِ ﻓِﻲ
ﻣﺠﺎﻟَﺎتِ اﻟﺤﻴﺎةِ ﺟﻤﻌﺎءَ ،وﻫﻮ ﻳﺮﺑﺄُ ﺑﺎﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻴﻦ إﻟَﻰ اﻟِﺎﺑﺘِﻜَﺎرِ واﻟﺘﱠﻘَﺪم واﻹﺑﺪاع اﻟﻌِﻠْﻤﻲ واﻷَدﺑﻲ
وﻏَﻴﺮ ذَﻟِﻚ ﻣِﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟَﺎتِ ،وﻳﺰﺟﻲ ﻟَﻬﻢ ﺳﺤﺎﺋِﺐ اﻟﺮﺟﺎءِ واﻷَﻣﻞ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔِ أَن ﺗُﻈِﻠﱠﻬﻢ ،ﻓَﺘُﺼِﻴﺒﻬﻢ
ﻣِﻦ ﺧَﻴﺮﻫﺎ وﻧَﻔْﻌِﻬﺎ؛ وذَﻟِﻚ:
أَوﻟًﺎ :إﺷﻔَﺎﻗًﺎ ﻣِﻦ أَن ﺗَﻨْﻀﺐ ﻋﻴﻮن اﻟﻌِﻠْﻢ واﻟﻌﻠَﻤﺎءِ ،وﺧَﺸﻴﺔَ ﻋﻮدِ ﺑﺪورِ ﻫﺬَا اﻷُﻓُﻖ أَﻫِﻠﱠﺔً.
ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﻟِﺄَن اﻟﻌﻠُﻮم ﺗَﺘَﻘَﺪم ،وﺗَﻤﻀِﻲ ﻓِﻲ ﺗَﻄَﻮرٍ ﻣﺴﺘَﻤﺮ ،واﻟﻌِﻠْﻢ ﺗَﺮاﻛُﻤﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورةِ ،وﺗَﻀﺎﻓُﺮ ﻟِﺠﻬﻮدِ
اﻟﺴﺎﺑﻘِﻴﻦ ،وإن أَي إﻟْﻐَﺎءٍ ﻟِﺠﻬﻮدِ اﻟﻠﱠﺎﺣِﻘِﻴﻦ ﺿﺮب وﺗَﻌﻄِﻴﻞٌ وﻣﺤﻮ وﺗَﺪﻣِﻴﺮ ﻟِﻜُﻞﱢ ﺟﺪِﻳﺪٍ وﻣﺒﺘَﻜَﺮ.
وﻛَﺄَن اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻳﺘَﻔَﺮس ﻓِﻲ أَﻫﻞ ﻗُﻄْﺮهِ أَﻧﱠﻬﻢ ﺳﻴﺒﻠُﻐُﻮن ﻣﺒﻠَﻐًﺎ ﺳﺎﻣِﻘًﺎ ﻳﺘَﺄَﻟﱠﻖ ﻓِﻲ ﺳﻤﺎءِ اﻟﻤﻌﺮﻓَﺔِ وﻟَﺎ
ﻳﺪرِك رِﻛَﺎﺑﻬﻢ أَﺣﺪ؛ ﻣﺘَﻰ ﺳﺨﱢﺮوا ﻟِﻠْﻌﻤﻞ واﺳﺘُﻔِﻴﺪ ﻣِﻦ ﻃَﺎﻗَﺎﺗِﻬﻢ.
 .14ﺻﻘْﻞُ ﺷﺨْﺼِﻴﺔِ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ ﺑﻀﺮوبٍ ﻣِﻦ أَﻛْﺴِﻴﺔِ اﻟﻌِﻠْﻢ ،ﻛَﺎﻷَﻋﻴﺎن اﻟﻤﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ ﻗَ ﺪ
ﻧَﺒﻐُﻮا ﻓِﻲ ﺗَﺨَﺼﺼﺎتٍ ﺷﺘﱠﻰ ،ﻣِﺜْﻞُ :اﻷَدِﻳﺐِ اﻟﻌﺎﻟِﻢ أَﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪٍ ﻏَﺎﻧِﻢ ،واﻟﻔَﻘِﻴﻪِ اﻷَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ
اﻹﺳﺘِﺠﻲ ،واﻟﻮزِﻳﺮ اﻟﺨَﻄِﻴﺐِ اﻷَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج وﻏَﻴﺮﻫِﻢ .ﻓَﺒﺎﻟﺮﻏْﻢ ﻣِﻦ ﻓَﺮش ﺑﺴﺎطِ
اﻟﺪﻧْﻴﺎ اﻟـﻤﻮﻃﱠﺈ اﻷَﻛْﻨَﺎفِ ﺑﻴﻦ أَﻳﺪِﻳﻬﻢ ﻓِﻲ ﻃَﺒﻴﻌﺘِﻬﻢ اﻟﺨَﻠﱠﺎﺑﺔِ ،وأَﺷﻐَﺎل اﻟﻤﻨَﺎﺻِﺐِ اﻟﺘِﻲ ﺗَﻘَﻠﱠﺪﻫﺎ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓِﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔِ اﻟﻌِﺪا وﺧَﻮض اﻟﻤﻌﺎرِكِ وإﺧْﻤﺎدِ اﻟﺜﱠﻮراتِ اﻟﺪاﺧِﻠِﻴﺔِ وإدارةِ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟَﺔِ؛
ﻓَﺈﻧﱠﻬﺎ  -ﻣﻊ ﻛُﻞﱢ ﻫﺬَا وذَاك - ﻟَﻢ ﺗُﻀﺢ ﺻﺎرِﻓَﺔً ﻣﻜَﺎﻧَﺔَ اﻟﻌِﻠْﻢ ﻋﻦ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ،وﻟَﻢ ﺗَﻤﻨَﻌﻬﻢ دﻧْﻴﺎﻫﻢ ﻣِﻦ
اﻟﺘﱠﺰودِ ﻣِﻦ ﻣﺨْﺘَﻠَﻒِ اﻟﻤﻌﺎرِفِ واﻟﻌﻠُﻮم.
 .15اﻟﻌِﻨَﺎﻳﺔُ ﺑﻌِﻠْﻢ اﻷَﻧْﺴﺎبِ ،وﻳﺘَﺠﻠﱠﻰ اﻷَﻣﺮ ﺑﺬِﻛْﺮ أَﺳﻤﺎءِ ﻣﻦ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ؛ ﻓَﺈﻧﱠﻪ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺸﺨْ 
ﺺ
وأَﺑﺎه وﻛُﻨْﻴﺘَﻪ وﺻِﻔَﺘَﻪ وﻣِﻬﻨَﺘَﻪ وﺑﻠْﺪﺗَﻪ وﻣﺬْﻫﺒﻪ أَﺣﻴﺎﻧًﺎ؛ ﻓَﻤﺜَﻠًﺎ ﺗَﺮﺟﻢ ﻟِﻠْﺄَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻣﺤﻤﺪِ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟِﻚٍ اﻟﻄﱠﻐْﻨَﺮي ﻣِﻦ أَﻫﻞ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔَ  -ﻛَﺬَا ﻗَﺎلَ  ،-واﻷَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻣﺤﻤﺪِ ﺑﻦ ﺳﻠَﻴﻤﺎن ﺑﻦ
اﻟﺤﻨﱠﺎطِ اﻟﻤﻜْﻔُﻮفِ.
 .16اﻟﺪراﻳﺔُ ﺑﺮواةِ اﻟﺤﺪِﻳﺚِ اﻟﻨﱠﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒِ ،وﺑﺪا ذَﻟِﻚ ﺣِﻴﻦ ﻋﺎب ﻋﻠَﻰ اﻟﻤﺘَﺄَﺛﱢﺮﻳﻦ ﻣِﻦ أَﻫ ﻞ
اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﺑﺄَﻫﻞ اﻟﻤﺸﺮق ،وﻛَﺄَن اﻟﻤﻨْﺘَﻬﻰ ﻓِﻲ اﻟﻌِﻠْﻢ ﻳﺄْرِز ﻓِﻲ ﺑﻠَﺎدِﻫِﻢ دوﻧَﻤﺎ ﺳِﻮاﻫﻢ؛ ﻓَﺸﺒﻪ– 
ﻋِﻨْﺪﺋِﺬٍ  -رﺟﻮع اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻴﻦ إﻟَﻰ ﻛَﻠَﺎم اﻟﻤﺸﺎرِﻗَﺔِ اﻟﺬِﻳﻦ ﻟَﺎ ﻳﺼﺪرون إﻟﱠﺎ ﻋﻨْﻬﻢ رﺟﻮع اﻟﻨﱠﺎس ﻓِﻲ
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

ﺳﻤﺎع اﻟﺮواﻳﺔِ اﻟﺤﺪِﻳﺜِﻴﺔِ وﺗَﺪوِﻳﻨِﻬﺎ ﺑﺪِﻗﱠﺔٍ إﻟَﻰ ﻗَﺘَﺎدةَ  -وﻫﻮ ﻣِﻦ ﻣﺸﺎﻫِﻴﺮ اﻟﺮواةِ  -ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":إﻟﱠﺎ أَ ن
أَﻫﻞَ ﻫﺬَا اﻷُﻓُﻖ أَﺑﻮا إﻟﱠﺎ ﻣﺘَﺎﺑﻌﺔَ أَﻫﻞ اﻟﻤﺸ ﺮق ،ﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟَﻰ أَﺧْﺒﺎرِﻫِﻢ اﻟﻤﻌﺘَﺎدةَ ،رﺟﻮع اﻟﺤﺪِﻳﺚِ
إﻟَﻰ ﻗَﺘَﺎدةَ") .(25ﺛُﻢ أَﻟَﻔَﻴﻨَﺎه ﻳﺸِﻴﺮ ﻓِﻲ ﻗَﺎﺋِﻤﺔِ ﻣﻦ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ إﻟَﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻠَﻤﺎءِ اﻟﺤﺪِﻳﺚِ ﻛَﺎﻷَدِﻳﺐِ
اﻟﻤﺤﺪثِ أَﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗَﺎﺳِﻢ.
 .17اﻟﻌِﻨَﺎﻳﺔُ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاءِ اﻟﻤﺸﺎرِﻗَﺔِ واﻟﻤﻐَﺎرِﺑﺔِ ،ﻓَﻘَﺪ ﻏَﺼﺖِ اﻟﺤﻀﺎرةُ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔُ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮا ِء
واﻟﻤﺒﺪِﻋِﻴﻦ ،وﺷﻬﺪتْ ﻧُﺒﻮغَ ﻣﻦ ﻋﻠَﻚ اﻟﻘَﺮﻳﺾ ﻋﻠَﻰ ﺗُﺮاﺑﻬﺎ ،ﻓَﻜَﺎن ﺛَﻤﺔَ ﻣﻦ أَﻧْﺸﺪه ﻋﻠَﻰ ﻧِﻈَﺎم
ﻋﻤﻮدِ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬِي ﻧَﻄَﻘَﺖْ ﺑﻪِ اﻟﻌﺮب اﻟﻔُﺼﺤﺎءُ اﻟﺼﺮﺣﺎءُ ،وﺑﺪا ﻣِﻦ ﺑﻴﻨِﻬﻢ ﻧِﻈَﺎم اﻟﻤﻮﺷﺤﺎتِ
اﻟﺬِي ﻧَﺒﺘَﺖْ أُﺻﻮﻟُﻪ ﻓِﻲ اﻟﻘَﺮن اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚِ اﻟﻬﺠﺮي وﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﻣﻌﻬﻮدا ﻣِﻦ ﻗَﺒﻞُ ،وﻛَﺬَا ﻧِﻈَﺎم اﻷَزﺟﺎل- 
وﻫﻮ ﺷِﻌﺮ ﻣﻮﻏِﻞٌ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔِ ،-أَﻋﻠَﻰ ﺻﺪاه اﻟﻮزِﻳﺮ واﻟﻜَﺎﺗِﺐ أَﺑﻮ ﺑﻜْﺮ ﺑﻦ ﻗُﺰﻣﺎن - ذَﻛَﺮه اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ
ﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻪ .- واﻷَﺷﻌﺎر ﺿﺮب ﻣِﻦ ﺿﺮوبِ اﻟﻌِﻠْﻢ وﻓَﻦ ﻣِﻦ ﻓُﻨُﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ؛ ﺣﺪتِ اﺑﻦ
ﺑﺴﺎم ﻟِﻴﻮدِع ﻓِﻲ ﻣﻘَﺪﻣﺘِﻪِ ﻣِﻦ ﺷِﻌﺮ ﻋﺒﺪِاﻟﺠﻠِﻴﻞ ﺑﻦ وﻫﺒﻮن اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ وﻣِﻦ ﺷِﻌﺮ أَﺑﻲ ﺗَﻤﺎم
واﻟﻤﺘَﻨَﺒﻲ اﻟﻤﺸﺮﻗِﻴﻴﻦ ،وﺗَﻨَﺎولَ – أَﻳﻀﺎ  -أَﺣﻮالَ اﻟﺸﻌﺮاءِ وﻣﺎ ﻳﺘﱠﺼِﻞُ ﺑﻬﻢ ،إﻟﱠﺎ أَﻧﱠﻪ ﻳﺮى أَن ﺷِﻌﺮ
أَﻫﻞ ﻋﺪوﺗِﻪِ ﻟَﻴﺲ ﻛَﻤﺜْﻠِﻪِ ﺷِﻌﺮ !ﻓَﻬﻮ ﻛَﺎﻟﻌﻘَﺎبِ ﻳﺸﻖ ﺟﻮ اﻟﺴﻤﺎءِ وﻳﺨْﻄَﻒ اﻷَﻟْﺒﺎب ،وﻟَﻮ ﺳﻤﻌﻪ
ﻛُﺜَﻴﺮ ﻟَﻤﺎ ﻣﺪح ،وﻟَﻮ ﺗَﺒﻌﻪ ﺟﺮولٌ ﻟَﻤﺎ ﻫﺠﺎ وﻟَﺎ ﻗَﺪح ،وﻗَﺪ أَﺷﺎر - ﺿﺠﺮا و ﻫﻮ ﺳﺆوم - إﻟَﻰ
ﺷﻲءٍ ﻣِﻦ ﻣﻄَﺎﻟِﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘَﺼﺎﺋِﺪِ اﻟﺠﺎﻫِﻠِﻴﺔِ ،اﻟﺘِﻲ ﺟﺮ ﺗَﻜْﺮار إﻧْﺸﺎدِﻫﺎ اﻟﻤﻠَﺎﻟَﺔَ ،ﻛَﻤﻌﻠﱠﻘَﺔِ اﻣﺮئِ اﻟﻘَﻴﺲ
واﻟﻨﱠﺎﺑﻐَﺔِ اﻟﺬﱡﺑﻴﺎﻧِﻲ وزﻫﻴﺮ وﻃَﺮﻓَﺔَ وﻋﻨْﺘَﺮةَ وﻏَﻴﺮﻫِﻢ.
 .18ﺗَﻘَﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠَﻤﺎءِ واﻷُدﺑﺎءِ ﻣِﻦ ﺑﻠَﺎطِ اﻟﺴﻠَﺎﻃِﻴﻦ ،وإﺟﻠَﺎﻟُﻬﻢ وإﻛْﺮاﻣﻬﻢ ،واﻟﻈﱠﻔَﺮ ﺑﺤﻈْﻮةٍ ﺧَﺎﺻﺔٍ ﻣِ ﻦ
اﻟﻮﻟَﺎةِ واﻷُﻣﺮاءِ ﻟِﻤﻨَﺎراتِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ،أَﻣﺎ اﻟﺤﺠﺐ واﻹﻗْﺼﺎءُ؛ ﻓَﻬﻮ ﺑﻤﻨْﺄًى ﻋﻨْﻬﻢ؛ ﻓَﻬﺬَا ﺻﺎﺣِﺐ
إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ ﻳﺪﻧِﻲ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻣِﻨْﻪ ،وﻳﺴﺘَﻤﻊ إﻟَﻰ ﻛِﺘَﺎﺑﻪِ ﻛَﺎﻣِﻠًﺎ ،ﻛَﻤﺎ أَﻟْﻔَﻴﻨَﺎه ذَﻛَﺮ اﻟْﺄَدِﻳﺐ أَﺑﺎ ﺑﻜْﺮ اﻟﺪاﻧِﻲ
اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻠﱠﺒﺎﻧَﺔِ ،اﻟﺬِي أَﻣﻀﻰ ردﺣﺎ ﻣِﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻤﺪح ﻣﻠِﻚ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ اﻟﻤﻌﺘَﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدٍ،
ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءَ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪِﻳﻦ ،وﺳﺠﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗَﺎﺷﻔِﻴﻦ أَﻛْﺜَﺮ ﻣﻠُﻮكِ اﻟﻄﱠﻮاﺋِﻒِ ﻓِﻲ ﺳِﺠﻦ
)أَﻏْﻤﺎتَ( ﻓِﻲ )ﻣﺮاﻛُﺶ(؛ أَذِن ﻟِﻠﺰوارِ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرةِ ﻟِﻠْﻤﺴﺠﻮﻧِﻴﻦ ،ﻓَﻜَﺎن اﺑﻦ اﻟﻠﱠﺒﺎﻧَﺔِ ﻳﺰور اﻟﻤﻌﺘَﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎدٍ ﻓِﻲ ﺳِﺠﻨِﻪِ؛ ﻓَﻠُﻘﱢﺐ ﺑﺴﻤﻮأَل اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ؛ ﻟِﻮﻓَﺎﺋِﻪِ.
 .19ﺗَﻘْﺪِﻳﺮ أَﻫﻞ اﻻِﺧْﺘِﺼﺎص ،واﻻِﻋﺘِﺮاف ﺑﺎﻟﻔَﻀﻞ ﻟِﺄَﻫﻞ اﻟﻔَﻀﻞ ،ﻓَﻘَﺪ أَﺣﺎلَ ﺻﺎﺣِﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"
اﻟﺤﻜْﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔِ أَوِ اﻟﻀﻌﻒِ ﻋﻠَﻰ اﻷَﺷﻌﺎرِ وأَﻧْﻮاع اﻟﺒﺪِﻳﻊ ﻟِﺄَﻫﻞ اﻟﻨﱠﻈَﺮ وﺻﻴﺎرِﻓَﺔِ اﻟﻜَﻠَﺎم ِ ،اﻟﺬِﻳﻦ
ﻳﻤﻴﺰون ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺪِهِ وردِﻳﺌِﻪِ ،إذْ ﻳﻘُﻮلُ":وﻧَ ِﻜﻞُ اﻷَﻣﺮ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻣﺎ ﻧُﺜْﺒﺘُﻪ ،وﻧَﺮد اﻟﺤﻜْﻢ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ ﻣﺎ
ﻧُﻮرِده ،إﻟَﻰ ﻧَﻘْﺪِ اﻟﻨﱠﻘَﺪةِ اﻟﻤﻬﺮةِ ،وﺗَﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜَﺘَﺒﺔِ اﻟﺸﻌﺮةِ ،اﻟﺬِﻳﻦ ﻫﻢ رؤﺳﺎءُ اﻟﻜَﻠَﺎم .(26)"وذَﻟِﻚ ﻣِﻦ
ﺧَﻴﺮ ﺣﻠَﻰ اﻟﻜَﺎﺗِﺐِ ،وﻟِﺴﺎﻧُﻪ ﻫﺎدِﻳﻨَﺎ ﻟِﺼِﻔَﺔِ ﺗَﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﺬِي ﻟَﺎ ﻳﺨُﻮض ﻏِﻤﺎر أَﻣﺮ ﻟَﻴﺲ أَﻫﻠًﺎ ﻟَﻪ،
إذْ ﻳﻘُﻮلُ":وﻟَﺎ أَدﻋِﻲ أَﻧﱢﻲ اﺧْﺘَﺮﻋﺖُ ،وﻟَﻜِﻨﱢﻲ ﻟَﻌﻠﱢﻲ ﻗَﺪ أَﺣﺴﻨْﺖُ ﺣﻴﺚُ اﺗﱠﺒﻌﺖُ ،وأَﺗْﻘَﻨْﺖُ ﻣﺎ
ﺟﻤﻌﺖُ") (27؛ ﻟِﺄَن ﻣﻦ ﺗَﻜَﻠﱠﻢ ﻓِﻲ ﻏَﻴﺮ ﻓَﻨﱢﻪِ أَﺗَﻰ ﺑﺎﻟﻌﺠﺎﺋِﺐِ واﻟﻐَﺮاﺋِﺐِ ! وﻣﻦ ﺳﻜَﺖَ؛ ﻧَﺠﺎ وﺳﻠِﻢ.
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ﻓﻴﺼﻞ

 .20وﻟَﻪ أَﻫﻞ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﺑﺎﻟﻌِﻠْﻢ واﻟﻤﺼﻨﱠﻔَﺎتِ؛ ﻓَﻘَﺪ أَدرﻛُﻮا ﺳِﺮ ﻧَﺠﺎح ﺣﻀﺎرﺗِﻬﻢ ،وﻋﺮﻓُﻮا ﺧَﻴﺮ أَﻧِﻴ 
ﺲ
وﺟﻠِﻴﺲ ،وﻟَﺎذُوا ﺑﺠﺬِﻳﻠِﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﱠﻚِ اﻟﻤﺎﺣِﻖ اﻟﻌﻲ أَﺟﻤﻊ ،ورأَى اﻟﻨﱠﺎس أَن" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةَ" ﺟﺆﻧَﺔُ
ﻋﻄﱠﺎرٍ ﻳﻤﻠَﺄُ ﻋﺒﻘُﻬﺎ اﻵﻓَﺎق ،وﺗِﺮﻳﺎق ﻳﺒﻌﺚُ ﻋﻠَﻰ ﺣﻴﺎةِ اﻷَرواح ،ﻓَﻤﻦ اﻗْﺘَﻨَﺎه؛ ﻓَﻘَﺪ ﻓَﺎز ﺑﺎﻟﻈﱠﻔَﺮ
واﻟﻤﻐْﻨَﻢ ،ﻗَﺎلَ ﻋﻨْﻬﻢ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ":ورأَﻳﺖُ ﺷﺮه أَﻫﻞ اﻟﺰﻣﺎن ،إﻟَﻰ اﻻِﻗْﺘِﺒﺎس ﻣِﻦ ﻧُﻮرِهِ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠْﺘَﻘِﻄُﻮﻧَﻪ
ﻣِﻦ ﺷﺬُورِهِ") .(28ﻓَﺴِﻤﺘُﻬﻢ ﻣﺤﺒﺔُ اﻟﻌِﻠْﻢ وﺣﻤﻠُﻪ ﺑﺸﻐَﻒٍ ﻣِﻦ ﻣﻈَﺎﻧﱢﻪِ وﻋﻦ أَرﺑﺎﺑﻪِ ،ﻣﺎ ﻓَﺮﻃُﻮا ﺑﺴﺒﻴﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓَﺔِ واﻟﺘﱠﺒﺼﺮ؛ ﻓَﻜَﺎن ﺑﻤﻨْﺰﻟَﺔِ اﻟﻘُﻮتِ واﻟﺰادِ ،ﻟَﺎ ﻏِﻨًﻰ ﻋﻨْﻪ.
 .21ﺗَﺄَﻟﱡﻢ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻟِﺠﺮاﺣﺎتِ اﻷُﻣﺔِ ،واﻧْﺸِﻐَﺎﻟُﻪ ﺑﻬﻤﻮﻣِﻬﺎ؛ ﻓَﺎﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻳﻌِﻴﺶ ﻗَﻀﺎﻳﺎﻫﺎ وﻣﺎ اﻋﺘَﺮاﻫﺎ ﻣِ ﻦ
ﺷِﺪةٍ وﻛَﺮبٍ وﺑﻠَﺎءٍ ،ﻓَﻘَﺪِ اﻋﺘَﺼﺮه اﻷَﻟَﻢ واﻷَﺳﻰ؛ ﻟَﻤﺎ اﺟﺘَﺎح اﻟﺮوم دِﻳﺎره ،وﻋﺎﺛُﻮا ﻓِﻴﻬﺎ اﻟﻔَﺴﺎد،
وآﺿﺖْ ﺑﻠَﺎﻗِـﻊ ﻣِﻦ ﻛُﻞﱢ ﺧَﻴﺮ ،إذْ ﻛَﺎﻧُﻮا  -ﻣِﻦ ﻗَﺒﻞُ  -ﻳﻨْﻌﻤﻮن ﻓِﻲ دﻋﺔٍ وأَﻣﻦ ،ﻓَﺎﻧْﻘَﻠَﺐ ﺣﺎﻟُﻬﻢ ﻇَﻬﺮا
ﻟِﺒﻄْﻦ ،وﺗَﺒﺪﻟَﺖْ أَﺣﻮاﻟُﻬﻢ ﻋﺴﺮا ﺑﻌﺪ ﻳﺴﺮَ ،ﻓﺨَﺮج ﻣِﻦ ﻣﻨْﺸﺌِﻪِ ،ﻫﺎﺋِﻤﺎ ﻋﻠَﻰ وﺟﻬﻪِ ،ﻓَﺎرا ﻣِﻦ ﺑﻄْﺶ
ﻋﺪوهِ ،ﻳﻄْﻮي اﻷَرض ﻃَﻲ اﻷَدِﻳﻢ ،ﻓَﻤﺎ إن وﺻﻞَ إﻟَﻰ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ؛ إﻟﱠﺎ وﻧَﻔْﺴﻪ" ﻗَﺪ ﺗَﻘَﻄﱠﻌﺖْ ﺷﻌﺎﻋﺎ،
وذَﻫﺐ أَﻛْﺜَﺮﻫﺎ اﻟْﺘِﻴﺎﻋﺎ") .(29وﻗَﺎلَ – ﺑﻌﺪا ":-وﻋﻠِﻢ اﻟﻠﻪ – ﺗَﻌﺎﻟَﻰ  -أَن ﻫﺬَا اﻟﻜِﺘَﺎب ﻟَﻢ ﻳﺼﺪر
إﻟﱠﺎ ﻋﻦ ﺻﺪرٍ ﻣﻜْﻠُﻮم اﻷَﺣﻨَﺎءِ ،وﻓِﻜْﺮ ﺧَﺎﻣِﺪِ اﻟﺬﱠﻛَﺎءِ").(30
 .22ﺛَﻘَﺎﻓَﺔُ اﻟﻤﻠُﻮكِ اﻷَدﺑﻴﺔُ :ﻟَﻘَﺪ ﻋﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﻠُﻮكِ اﻟﻄﱠﻮاﺋِﻒِ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﱠﻫﺒﻲ ﻟِﻸَدبِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ ،ﻃَﺎرِ 
ت
اﻟﻤﺪاﺋِﺢ ﻓِﻴﻪِ ﻓِﻲ ﻓِﺘْﻴﺎن ﺑﻨِﻲ ﻋﺎﻣِﺮ ،وﻣﻠُﻮكِ ﺑﻨِﻲ ﻫﻮدٍ وﺑﻨِﻲ ﺻﻤﺎدِح وﺑﻨِﻲ اﻷَﻓْﻄَﺲ وﺑﻨِﻲ ذِي
اﻟﻨﱡﻮن ،ﻟَﺎ ﺳِﻴﻤﺎ ﺑﻨُﻮ ﻋﺒﺎدٍ؛ ﻓَﺈن" ﻟَﻬﻢ ﻣِﻦ اﻟﺤﻨُﻮ ﻋﻠَﻰ اﻷَدبِ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﻘُﻢ ﺑﻪِ ﺑﻨُﻮ ﺣﻤﺪان ﻓِﻲ ﺣﻠَﺐ،
وﻛَﺎﻧُﻮا ﻫﻢ وﺑﻨُﻮﻫﻢ ووزراؤﻫﻢ ﺻﺪورا ﻓِﻲ ﺑﻠَﺎﻏَﺘَﻲ اﻟﻨﱠﻈْﻢ واﻟﻨﱠﺜْﺮ .(31)"وﻋﻠَﻴﻪِ؛ ﻓَﻘَﺪ دﺑﺞ
اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻃَﺎﻟِﻌﺔِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟِﻠْﻤﻠِﻜَﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋِﺮﻳﻦ :اﻟﻤﻌﺘَﻀِﺪِ ﺑﺎﻟﻠﻪِ ،واﺑﻨِﻪِ
اﻟﻤﻌﺘَﻤﺪِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﻪِ .وذَﻛَﺮ أَن ﺻﺎﺣِﺐ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ اﻟﺬِي ﻟَﻢ ﻳﻔْﺼِﺢ ﻋﻦ اﺳﻤﻪِ ﻛَﺎن ﻣﺤِﺒﺎ ﻟِﻠﺸﻌﺮ
واﻷَدبِ؛ ﻓَﻌﻨْﻪ ﻳﻘُﻮلُ ﺻﺎﺣِﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ"":وﻟِﻌِﻠْﻤﻲ أَن اﻷَدب ﺿﺎﻟﱠﺔُ اﻫﺘِﺒﺎﻟِﻪِ ،وﻧَﺘِﻴﺠﺔُ ﺧِﻠَﺎﻟِﻪِ ،وأَن
أَﻫﻠَﻪ ﻋﻠَﻰ ذُﻛْﺮ ﻣِﻦ إﺟﻤﺎﻟِﻪِ ،وﺑﻤﻜَﺎن ﻣﻜِﻴﻦ ﻣِﻦ ﻛَﻤﺎﻟِﻪِ") .(32وﻫﺬَا ﻣﻠْﻤﺢ ﺣﻀﺎرِي ﻳﺴﻔِﺮ ﻋﻦ
ﻋِﻨَﺎﻳﺔٍ ووِﻋﺎﻳﺔٍ ورِﻋﺎﻳﺔٍ ﻟِﻠْﺄَدبِ اﻟﺬِي ﺣﻈِﻲ ﺑﺎﻫﺘِﻤﺎم اﻟﻤﻠُﻮكِ واﻷُﻣﺮاءِ واﻟﻮﻟَﺎةِ!
 .23ﺳﻠَﺎﻣﺔُ اﻟﺼﺪرِ ﺗُﺠﺎه ﻋﻠَﻤﺎءِ اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ :ﻓَﺒﺎﻟﺮﻏْﻢ ﻣِﻦ اﻧْﺘِﺼﺎرِهِ ﻟِﺄَﻫﻞ ﻗُﻄْﺮهِ ﻓِﻲ اﻷُﻓُﻖ اﻟﻐَﺮﻳ ِ
ﺐ
ﺑﺎﻟﻤﻔَﺎﺿﻠَﺔِ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﻋِﻨْﺪ اﻟﻤﺸﺎرِﻗَﺔِ ﻣِﻦ ﻋﻠُﻮم إﻟﱠﺎ أَﻧﱠﻪ أَورد أَﺳﻤﺎءَ أَﻋﻠَﺎم ﻃَﺮأُوا ﻋﻠَـــﻰ ﺗُﺮابِ
اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻣِﻦ ﻗِﺒﻠِﻬﻢ ،وﺗَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ ،وﻟَﻢ ﻳﻤﺘَﻨِﻊ ﻣِﻦ ﺗَﺮﺟﻤﺔِ ﻫﺆﻟَﺎءِ اﻷَﻋﻠَﺎم؛ إﻋﻈَﺎﻣﺎ وإﺟﻠَﺎﻟًﺎ ﻟِﺤﻤﻠَﺔِ
اﻟﻌِﻠْﻢ ،ﻣِﺜْﻞُ :أَﺑﻲ اﻟﻔِﺘْﻴﺎن اﻟﻌﺴﻘَﻠَﺎﻧِﻲ ،وﻣِﻬﻴﺎرٍ اﻟﺪﻳﻠَﻤﻲ ،وأَﺑﻲ ﻣﻨْﺼﻮرٍ اﻟﺜﱠﻌﺎﻟِﺒﻲ ،وﻏَﻴﺮﻫِﻢ.
 .24اﻟِﺎﻫﺘِﻤﺎم ﺑﻌِﻠْﻢ اﻟﺠﻐْﺮاﻓْﻴﺎ :وﺑﺎن ﺑﺠﻠَﺎءٍ ﻓِﻲ اﻵﺗِﻲ:
أَوﻟًﺎ :ﺧِﻠَﺎلَ ﺗَﻘْﺴِﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتِ "اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﺑﻨَﺎءً ﻋﻠَﻰ اﻷَﻗَﺎﻟِﻴﻢ؛ ﻣﺘَﺄَﺛﱢﺮا ﺑﺄَﺑﻲ ﻣﻨْﺼﻮرٍ اﻟﺜﱠﻌﺎﻟِﺒﻲ.
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﺧِﻠَﺎلَ ﺗَﺮﺟﻤﺔِ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻟِﺮاﺋِﺪِ اﻟﺪراﺳﺎتِ اﻟﺠﻐْﺮاﻓِﻴﺔِ أَﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪٍ اﻟﺒﻜْﺮي ﺻﺎﺣِﺐِ "اﻟﻤﺴﺎﻟِﻚ
واﻟﻤﻤﺎﻟِﻚ" وﻛِﺘَﺎبِ "ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺠﻢ."
ﺛَﺎﻟِﺜًﺎ :ﻣﻔَﺎﺧَﺮةُ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﺑﻤﻨْﺠﺰاتِ ﺣﻀﺎرﺗِﻪِ اﻟـﻤﺪوﻳﺔِ ﺑﺎﻟﺮﻏْﻢ ﻣِﻦ ﺿﻌﻒِ اﻟﻮﺳﺎﺋِﻞ واﻷَﺳﺒﺎبِ اﻟﺘِﻲ
ﺗَﺮﺗَﻘِﻲ وﺗَﻨْﻬﺾ ﺑﻬﻢ ﻧَﻈَﺮا إﻟَﻰ اﻟﺒﻌﺪِ اﻟﺠﻐْﺮاﻓِﻲ ﻟِﻤﻨْﺸﺌِﻪِ؛ ﻓَﺎﻟﺮوم ﻣﺼﺎﻗِﺒﺔٌ ﻟَﻬﻢ ،وﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ﻗَﺎﺻِﻴﺔُ
اﻟﻐَﺮبِ آﺧِﺮ اﻟﻔُﺘُﻮح اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴﺔِ ،وأَﻗْﺼﻰ ﺧُﻄَﺎ اﻟﻤﺂﺛِﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ ،وأُﺣِﻴﻄَﺖْ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤِﻴﻂِ .وﻫﺬَا
ﻳﻘْﺘَﻀِﻲ اﻻِﺳﺘِﻌﺪاد اﻟﻨﱠﻔْﺴِﻲ اﻟﻌﺎﻟِﻲ ﻟَﺪى اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﻴﻦ ﻟِﺒﻨَﺎءِ ﺣﻀﺎرﺗِﻬﻢ.
 .25اﺷﺘِﻬﺎر اﻟﺪراﺳﺎتِ اﻟﺘﱠﺎرِﻳﺨِﻴﺔِ واﻟﻌِﻨَﺎﻳﺔِ ﺑﻬﺎ؛ ﻓَﻘَﺪ أَﻓَﺎد اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻣِﻦ" اﻟﻤﻘْﺘَﺒﺲ "ﻻِﺑﻦ ﺣﻴﺎ ن
اﻟﻘُﺮﻃُﺒﻲ ،وﻋﺮف ﺑﺪوﻟَﺔِ اﺑﻦ أَﺑﻲ ﻋﺎﻣِﺮ ﻣِﻦ ﻣﺒﺪاﻫﺎ إﻟَﻰ ﻣﻨْﺘَﻬﺎﻫﺎ ،ورﺑﻂَ اﻟﺘﱠﺮاﺟﻢ ﺑﺎﻟﺘﱠﺎرِﻳﺦ ﺣِﻴﻦ
ذَﻛَﺮ ﻣﻦ ﻃَﺮأَ ﻋﻠَﻰ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":ﻓِﻲ اﻟﻤﺪةِ اﻟﻤﺆرﺧَﺔِ") ،(33ﻳﻌﻨِﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔَ اﻟﺨَﺎﻣِﺴﺔَ ﻣِﻦ اﻟﻬﺠﺮةِ
ﻣﻄْﻠَﻊ اﻟﻘَﺮن اﻟﺴﺎدِس ،وأَرخَ ﻟِﻠْﺤﻮادِثِ وﻣﺎ ﻣﺮ ﺑﺎﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻣِﻦ ﻣﺮاﺣِﻞ ﺿﻌﻒٍ وﺗَﺮﻫﻞ واﻧْﺤِﺴﺎرٍ
ﻟِﺴﻠْﻄَﺎﻧِﻬﺎ ،ﺑﺴﻘُﻮطِ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن أَوِ اﻟﻘَﺼﺒﺎتِ واﻟﻘِﻠَﺎع واﻟﺤﺼﻮن واﻟﺜﱡﻐُﻮرِ ،ﻛَﺒﻠَﻨْﺴِﻴﺔَ وﺑﺮﺑﺸﺘَﺮ
وﻋﻮدِﻫِﻤﺎ ﻟِﺄَﻳﺪِي اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ ،وأَرخَ ﻟِﺈﻣﺎرةِ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﻮدٍ وﻣﻘْﺘَﻠِﻪِ ،وإﻣﺎرةِ ﺑﻨِﻲ ﺟﻬﻮرٍ وﺑﻨِﻲ
ﺻﻤﺎدِح وأَﺳﺒﺎبِ ﺧَﻠْﻌِﻬﻢ ،وﻛَﻴﻔِﻴﺔِ إﻣﺎرةِ ﺑﻨِﻲ اﻷَﻓْﻄَﺲ ،وﺧَﺒﺮ ﻓَﺘْﺢ ﺳﺒﺘَﺔَ وأَول أَﻣِﻴﺮﻫﺎ ،وﺧَﺮابِ
اﻟﻘَﻴﺮوان ،وﻫﺬَا ﻛُﻠﱡﻪ ﻳﻔْﺼِﺢ:
أَوﻟًﺎ :ﻋﻦ ﺻﻤﻮدِ اﻟﺤﻀﺎرةِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ﻓِﻲ وﺟﻪِ اﻟﺘﱠﺤﺪﻳﺎتِ واﻷَﺧْﻄَﺎر ِاﻟﻤﺤﺪِﻗَﺔِ؛ ﻓَﻘَﺪ أَﻋﺮﺑﺖْ ﻋﻦ
ﺗَﺄْﺳِﻴﺲ ﺻﺤِﻴـﺢ وﺑﻨَﺎءٍ ﻣﺘِﻴﻦ ﻟِﻨَﺸﺄَﺗِﻬﺎ؛ ﻣﺎ أَﻫﻠَﻬﺎ أَن ﺗَﺴﺘَﻤﺮ ﻗُﺮوﻧًﺎ ﻋﺪِﻳﺪةً وأَزﻣِﻨَﺔً ﻣﺰﻳﺪةً.
ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﻋﻦ اﻟِﺎﻃﱢﻠَﺎع اﻟﻮاﺳِﻊ واﻟﺜﱠﻘَﺎﻓَﺔِ اﻟﺜﱠﺮةِ اﻟﺘِﻲ ﺗَﻤﺘﱠﻊ ﺑﻬﺎ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ.
 .26اﻧْﺘِﺸﺎر ﻋِﻠْﻢ اﻟﻄﱢﺐ وﺗَﺸﺨِﻴﺺ اﻷَدواءِ واﻟﺪواءِ ،ﻓِﻲ اﻟﻤﺪن واﻷَﻧْﺤﺎءِ ،ﺑﺮز ﻓِﻴﻪِ ﻋﺎﻟِﻢ ﻟَﻤ ﻊ
ﻧَﺠﻤﻪ ،وﻃَﺎر ﻓِﻲ اﻟﺨَﺎﻓِﻘَﻴﻦ اﺳﻤﻪ ،ﻣﻬﺎرةٌ ﻳﺪِﻳﺮﻫﺎ ﺣﺎذِق ﻋﺠﻴﺐ ،ﻋﺪ ﻣﻔْﺨَﺮةً ﻟِ ْﻠﺄُﻓُﻖ اﻟﻐَﺮﻳﺐِ ،ﻣﺎ
وﺳِﻊ ﺻﺎﺣِﺐ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" إﻟﱠﺎ أَن ﻳﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻪ ،وﻟَﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺑﻪِ إﻟﱠﺎ أَن ﻳﺘَﻘَﺒﻠَﻪ؛ إﻧﱠﻪ اﻟﻮزِﻳﺮ اﻟﻔَﻘِﻴﻪ أَﺑﻮ
اﻟﻌﻠَﺎءِ ﺑﻦ زﻫﺮ اﻹﻳﺎدِي ،ﻋﻘﱠﺎر اﻟﺤﻮاﺿِﺮ واﻟﺒﻮادِي ،ﻧِﻄﱢﻴﺲ اﻟﻌﻠِﻴﻞ اﻟـﻤﺪاوِي .ﺛُﻢ ﻋﻄَﻒ
اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﻋﻘِﺒﻪ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻜِﺘﱠﺎﻧِﻲ اﻟﻤﺘَﻄَﺒﺐِ" ،واﻟﻤﺘَﻄَﺒﺐ :ﻣﺘَﻌﺎﻃِﻲ ﻋِﻠْﻢ اﻟﻄﱢﺐ.(34)"
 .27ﺗُﺴﻔِﺮ اﻟﺘﱠﺮاﺟﻢ ﻋﻦ ﺟﻬﻮدٍ أَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔٍ ﻣﺒﻜﱢ ﺮةٍ ،وﻧَﺸﺎطٍ ﻋِﻠْﻤﻲ وﺛَﻘَﺎﻓِﻲ إﺑﺎن اﻟﻔُﺘُﻮﺣﺎتِ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴﺔِ،
وﺻﺤﻮةٍ ﻓِﻜْﺮﻳﺔٍ ﻣﻤﺘَﺪةٍ ﻋﺒﺮ ﻗُﺮون ﻃَﻮﻳﻠَﺔٍ؛ ﻓَﺎﻟﺤﻀﺎرةُ  -ﻣِﻦ ﻳﻮﻣِﺌِﺬٍ  -ﻓُﻠْﻚ ﻳﻤﺨُﺮ ﻓِﻲ ﻋﺒﺎبِ اﻟﻌﻘُﻮدِ
واﻷَﺣﻘَﺎبِ؛ ﻳﻘُﻮلُ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ":وﻣﺎ زالَ ﻓِﻲ أُﻓُﻘِﻨَﺎ ﻫﺬَا اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ اﻟﻘَﺼِﻲ إﻟَﻰ وﻗْﺘِﻨَﺎ ﻫﺬَا ﻣِﻦ
ﻓُﺮﺳﺎن اﻟﻔَﻨﱠﻴﻦ ،وأَﺋِﻤﺔِ اﻟﻨﱠﻮﻋﻴﻦ- (35)"وﻳﻘْﺼِﺪ اﻟﻤﻨْﻈُﻮم واﻟﻤﻨْﺜُﻮر ﻣِﻦ اﻟﻜَﻠَﺎم .-وﻣﺎ ﺗَﻨَﺎولَ اﻟﺤﺪِﻳﺚَ
ﻋﻨْﻪ ﻏَﻴﺾ ﻣِﻦ ﻓَﻴﺾ ،وﺣﺼﺎةٌ ﻣِﻦ ﺛَﺒﻴﺮ.
 .28اﻟﺤِﻔَﺎظِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔِ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔِ؛ إذْ إن ﻇَﺎ ِﻫﺮةَ اﻧْﺘِﺸﺎرِ اﻟﺸﻌﺮاءِ واﻷُدﺑﺎءِ ﻓِﻲ اﻟ ﻤﺠﺘَﻤﻊ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِ ﻲ
ﺑﺼﻮرةٍ ﻟَﺎﻓِﺘَﺔٍ ﺗُﻌﺪ ﻣِﻦ ﻋﻮاﻣِﻞ دﻳﻤﻮﻣﺔِ اﻟﻠﱢﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻣﺘِﺪادِ أَﺟﻠِﻪِ ،وﻏَﺮﺳِﻪِ ﻓِﻲ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻏَﺮس
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ﻓﻴﺼﻞ

اﻟﻔَﺴِﻴﻞ ﻟِﻀﻤﺎن ﺑﻘَﺎﺋِﻪِ .واﻟﻠﱡﻐَﺔُ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔُ ﻫِﻲ اﻟﻠﱡﻐَﺔُ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔُ -ﺣِﻴﻨَﺌِﺬٍ -ﻓِﻲ اﻟﻤﺨَﺎﻃَﺒﺎتِ واﻟﺮﺳﺎﺋِﻞ،
وﻳﻈْﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣِﻦ ﺧِﻠَﺎل ﻛَﺜْﺮةِ ﻣﻦ ﺗَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ ﻣِﻦ اﻟﺸﻌﺮاءِ واﻷُدﺑﺎءِ ،وﺗَﻀﻤﻴﻦ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻟِﻤﺌَﺎتٍ
ﻣِﻦ اﻷَﺷﻌﺎرِ ،وﺟﻌﻞ" ﺟﻤﻠَﺔِ ﻗَﺼﺎﺋِﺪ ﻟِﻐَﻴﺮ واﺣِﺪٍ ﻓﻲ ﺗَﺄْﺑﻴﻦ اﺑﻦ ﺳِﺮاج ،(36)"وﻓَﺼﻠًﺎ ﺧَﺎﺻﺎ
"ﻳﺸﺘَﻤﻞُ ﻋﻠَﻰ ﻣﻘْﻄُﻮﻋﺎتِ أَﺑﻴﺎتٍ ﻟِﺠﻤﺎﻋﺔِ أُدﺑﺎءَ ﺑﻌﺼﺮ اﻟﻤﻌﺘَﻀِﺪِ").(37
 .29اﻟﺤﻀﺎرةُ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔُ ذَاتُ ﻃَﺎﺑﻊ إﺳﻠَﺎﻣِﻲ؛ ﻓَﻘَﺪ أَﺷﺎر اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ إﻟَﻰ أَن ﺑﻠَﺎدﻫﻢ آﺧِﺮ اﻟﻔُﺘُﻮ ح
اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴـﺔِ ،واﻧْﻌﻜَﺲ ذَﻟِﻚ ﻋﻠَﻰ أَﺳﻤﺎءِ اﻟﻤﺪن واﻷَﺷﺨَﺎص وﺑﻨَﺎءِ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪِ واﻟﻤﺪارِس اﻟﺘﱠﻌﻠِﻴﻤﻴﺔِ
وإدارةِ اﻟﺪوﻟَﺔِ ﺑﺎﻟﺤﻜْﻢ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ ،وﻣﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔِ اﻟﻌِﻠْﺞ ﻟَﻬﻢ إﻟﱠﺎ ﻣِﻦ أَﺟﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟَﺔِ اﻟﺘِﻲ ﺣﻤﻠُﻮﻫﺎ..
وﻋﻠَﻴﻪِ؛ ﻓَﺈن ﻣﺎ وﺻﻞَ إﻟَﻴﻪِ اﻟﻤﺴﻠِﻤﻮن ﻣِﻦ ﺛَﻘَﺎﻓَﺔٍ وﻋﻤﺮان وﺑﺴﻂِ ﻧُﻔُﻮذٍ ﺳِﻴﺎﺳِﻴﺔٍ وﻋﺴﻜَﺮﻳﺔٍ وﻫﻴﻤﻨَﺔٍ
وﺳﻄْﻮةٍ ﻣِﻦ آﺛَﺎرِ رِﺳﺎﻟَﺘِﻬﻢ اﻟﺘِﻲ ﺟﺎؤوا ﺑﻬﺎ ،وﻳﺤﺴﺐ ﻟِﺼﺎﻟِﺤِﻬﻢ وﻟَﺎ ﻳﺠﻴﺮ ﻟِﻐَﻴﺮﻫِ ﻢ.
 .30اﺣﺘِﻀﺎن اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻟِﻠْﻤﺬْﻫﺐِ اﻟﻤﺎﻟِﻜِﻲ ،وﻓَﺘْﺢ ﻣﺼﺎرِﻳﻌِﻬﺎ ﻟِﻤﺪرﺳﺔِ اﻟﺤﺪِﻳﺚِ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أَﺛَﺎر ﺣﺮﻛَ ًﺔ
ﻋِﻠْﻤﻴﺔً وﻓَﺠﺮ ﺛَﻮرةً ﻣﻌﺮﻓِﻴﺔً ﻗَﻮﻳﺔً ،وﻣﻊ ﻛُﻞ ﻟَﻢ ﻳﺤﺪِثْ زﻋﺰﻋﺔً وﻟَﺎ ﺷﺮﺧًﺎ ﻓِﻲ ﻋﺮش اﻟﺤﻀﺎرةِ
اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ،ﺑﻞْ زادﻫﺎ روﻧَﻘًﺎ وﺑﻬﺎءً ،وزاﻧَﻬﺎ ﺣﺴﻨًﺎ وﺿِﻴﺎءً ،واﺗﱢﺴﺎﻋﺎ ﻟِﺸﺒﻜَﺔِ اﻟﻌﻠَﺎﻗَﺎتِ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ واﻟﻤﻮﻟﱠﺪِﻳﻦ واﻟﻌﺮبِ اﻟﻘَﺎ ِدﻣِﻴﻦ ﻣِﻦ اﻟﻤﺸﺮق ﻓَﺎﺗِﺤِﻴﻦ .وﻟَﻘَﺪ ﺗَﺮﺟﻢ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم
ﻟِﻠﻘَﺎﺿِﻲ أَﺑﻲ اﻟﻮﻟِﻴﺪِ اﻟﺒﺎﺟﻲ - ﻓَﻘِﻴﻪ ﻣﺎﻟِﻜِﻲ ،- واﻟﻔَﻘِﻴﻪِ اﻟﻘَﺎﺿِﻲ أَﺑﻲ اﻟﻮﻟِﻴﺪِ اﻟﻤﻌﺮوفِ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻔَﺮﺿِﻲ
اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻓِﻲ رِواﻳﺔِ اﻟﺤﺪِﻳﺚِ اﻟﻨﱠﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒِ .ﻋِﻠْﻤﺎ أَن اﻟﺪوﻟَﺔَ ﺗَﺒﻨﱠﺖِ اﻟﻤﺬْﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟِﻜِﻲ ﻓِﻲ ﻋﻬﺪِ
اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ،ﻟَﻜِﻨﱠﻬﺎ ﻟَﻢ ﺗُﻘْﺺ ﻣﺪرﺳﺔَ أَﻫﻞ اﻟﺤﺪِﻳﺚِ ،وﻫﺬَا ﻣِﻦ ﺗَﻨَﻮع اﻟﻤﺪارِس ﻓِﻲ اﻟﺤﻀﺎرةِ
اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ،وﻗَﺒﻮل اﻵﺧَﺮ.
 .31ﺳﻄُﻮع اﻟﻤﺒﺪإ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ":ﻟَﺎ ﻓَﻀﻞَ ﻟِﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠَﻰ ﻋﺠﻤﻲ ..إﻟﱠﺎ ﺑﺎﻟﺘﱠﻘﻮى")(38؛ ﻓَﻘَﺪ ﺗَﺮﺟﻢ اﺑ ﻦ
ﺑﺴﺎم ﻟِﻠْﺄَﻋﻠَﺎم واﻷَﻋﻴﺎن ﻏَﻴﺮ ﻣﻔَﺮق ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﻟِﻠَﻮن أَو ﻋِﺮق أَو ﻣﺬْﻫﺐٍ؛ ﻓَﻤﻨْﻬﻢ اﻟﺪﻳﻠَﻤﻲ ،واﻟﺒﻐْﺪادِي،
واﻟﻬﺬَﻟِﻲ ،واﻟﻌﺴﻘَﻠَﺎﻧِﻲ ،واﻟﻤﺼﺮي ،واﻟﺒﺮﺑﺮي ،واﻟﺼﻘِﻠﱢﻲ ،واﻹﺳﺒﺎﻧِﻲ ،واﻟﺒﺮُ ﺗﻐَﺎﻟِﻲ ،وﻏَﻴﺮﻫﻢ.
وﻫﺬَا ﻣِﻦ ﻋﻮاﻣِﻞ ﺗَﻤﺎﺳﻚِ اﻟﺤﻀﺎرةِ وﺻﻠَﺎﺑﺘِﻬﺎ ﻓِﻲ وﺟﻪِ اﻟﻤﺆاﻣﺮاتِ اﻟﺘِﻲ ﺗُﺤﺎك ﺿِﺪﻫﻢ ﺳِﻨِﻴﻦ
ﻋﺪدا ﺣﺘﱠﻰ ﺳﻘُﻮﻃِﻬﺎ ﻋﺎم897 ﻫـ ﻣِﻦ اﻟﺤﻤﻠَﺎتِ اﻟﺼﻠِﻴﺒﻴﺔِ ،وﻗَﺪ داﻣﺖْ دوﻟَﺔُ ﺑﻨِﻲ اﻷَﺣﻤﺮ- آﺧِﺮ
ﻣﻌﺎﻗِﻞ اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ -ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ 250 ﺳﻨَﺔً ﻣﺤﻔُﻮﻓَﺔً ﺑﺎﻟﻌِﻠْﺞ ﻣِﻦ ﻛُﻞﱢ ﺟﺎﻧِﺐٍ.
 .32ﻧَﺒﺬُ اﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔِ ،وﺑﺮز ذَﻟِﻚ ﻣِﻦ ﺧِﻠَﺎل ذِﻛْﺮ اﻟﻤﺼﻨﱢﻒِ ﻟِﻠْﺄَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ ﺟﻌﻔَﺮ ﺑﻦ اﻟﺪودِﻳﻦ اﻟﺒﻠَﻨْﺴِ ﻲ
اﻟﺬِي ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻪ ،ﺛُﻢ أَﺷﺎر إﻟَﻰ رِﺳﺎﻟَﺘِﻪِ ﻓِﻲ اﻟﺮد ﻋﻠَﻰ اﺑﻦ ﻏَﺮﺳِﻴﺔَ ﻓِﻲ )اﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔِ(؛ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺆﻛﱢﺪ
ﻟَﻨَﺎ ﺧِﻠَﺎلَ ﺳِﻔْﺮهِ أَن اﻟﺤﻀﺎرةَ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔَ ذَاتُ ﻃَﺎﺑﻊ ﻋﺮﺑﻲ إﺳﻠَﺎﻣِﻲ ،واﻟﻠﱡﻐَﺔُ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔُ اﻟﻠﱡﻐَﺔُ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔُ
ﻟِﻠﺪوﻟَﺔِ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﻫِﻦ ﻋﻠَﻰ أَن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔَ واﻟﻌﺮب ﻣﺤﺎرﺑﻮن ﻣﻨْﺬُ ﻣِﺌَﺎتِ اﻟﺴﻨِﻴﻦ ﻣِﻤﻦ ﻳﻜِﻦ ﻛُﻞﱠ
ﺑﻐْﺾ وﻛَﺮاﻫِﻴﺔٍ ﺗُﺠﺎﻫﻬﻢ.
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

 .33ﺣﺮﻳﺔُ اﻷَدﻳﺎن واﻟﺘﱠﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ أَﻫﻞ اﻟﺬﱢﻣﺔِ :ﻳﺬْﻛُﺮ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻓِﻲ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟِﻠﺸﺎﻋِ ﺮ
اﻟﻤﻨْﻔَﺘِﻞ اﻟﺬِي ﻣﺪح اﺑﻦ ﻧَﻐْﺮﻳﻠَﺔَ اﻟﻴﻬﻮدِي اﻟﺬِي ﺗَﻘَﻠﱠﺪ اﻟﻮزارةَ ﻓِﻲ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔَ ﻓِﻲ ﻇِﻞﱢ دوﻟَﺔِ ﺑﻨِﻲ
زِﻳﺮي ،وﻗَﺎد ﺣﻤﻠَﺎتٍ ﺿِﺪ ﻣﻤﻠَﻜَﺔِ ﺑﻨِﻲ ﻋﺒﺎدٍ ﻓِﻲ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ .ﻛَﻤﺎ ﻳﺸِﻴﺮ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ إﻟَﻰ ﻣﻘْﺘَﻞ اﺑﻦ
ﻧَﻐْﺮﻳﻠَﺔَ اﻟﻴﻬﻮدِي اﻟﺬِي أَﻟﱠﺐ ﻳﻬﻮد ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔَ ﺿِﺪ اﻹﺳﻠَﺎم واﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ .وذَا ﻳﺆﻛﱢﺪ- ﺑﺎﻟﻀﺮورةِ-
اﻟﺘﱠﻮاﺟﺪ اﻟﻴﻬﻮدِي ﺑﻴﻦ أَﻇْﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ ،واﻟﺘﱠﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ أَﻫﻞ اﻟﺬﱢﻣﺔِ ﻋﻠَﻰ ﺗُﺮابِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ،
وﺗَﻤﻜِﻴﻨَﻬﻢ ﻣِﻦ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟَﺔِ  -ﻓَﻀﻠًﺎ ﻋﻦ وﺟـﻮدِ اﻟﻨﱠﺼﺎرى اﻹﺳﺒﺎن- ؛ ﺗَﻘْﺮﻳﺮا ﻟِﻠﻤﺒﺪأِ
اﻟﻘُﺮآﻧِﻲ﴿:ﻟَﺎ إﻛْﺮاه ﻓِﻲ اﻟﺪﻳﻦ - ﴾ﺳﻮرةُ اﻟﺒﻘَﺮةِ.256 ،
ت اﻟﻤﺘَﻮاﺟﺪةِ ﻓِﻲ ﺷِﺒﻪِ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ اﻹﻳﺒﻴﺮﻳﺔِ ،وﻫ ﻮ
وﻓِﻴﻪِ إﺛْﺒﺎتُ اﻟﺴﻴﺎدةِ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴﺔِ ﻋﻠَﻰ ﻛَﺎﻓﱠﺔِ اﻟﺪﻳﺎﻧَﺎ ِ
إﻧْﻔَﺎذٌ ﻟِﺄَﻣﺮ اﻟﻠﻪِ  -ﺟﻞﱠ وﻋﻠَﺎ ﴿ :-ﻫﻮ اﻟﺬِي أَرﺳﻞَ رﺳﻮَﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودِﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻟِﻴﻈْﻬﺮه ﻋﻠَﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻛُﻠﱢﻪِ
وﻟَﻮ ﻛَﺮه اﻟﻤﺸﺮﻛُﻮن - ﴾ﺳﻮرةُ اﻟﺘﱠﻮﺑﺔِ.33 ،
 .34ﻫﻴﻜَﻞُ اﻟﺪوﻟَﺔِ اﻟﻜَﺎﻣِﻞُ واﻟﻤﺘَﻤﺎﺳِﻚ اﺗﱠﺴﻤﺖْ ﺑﻪِ اﻟﺤﻀﺎرةُ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔُ ﻣﻨْﺬُ اﻟﻨﱠﺸﺄَةِ؛ ﻓَﻘَﺪ ﺿﻤْ 
ﺖ
ﻣﻠُﻮﻛًﺎ ووﻟَﺎةً ووزراءَ وﻋﻠَﻤﺎءَ وﻓُﻘَﻬﺎءَ وأُدﺑﺎءَ وﺷﻌﺮاءَ وﻗُﻀﺎةً وﻗَﺎدةً ،وﻟَﻘَﺪ ﻋﺮف اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ
ﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻧَﺤﻮا ﻣِﻦ ﺛَﻠَﺎﺛِﻴﻦ ﺷﺨْﺼِﻴﺔً ﻣِﻦ ﻗُﻀﺎةٍ ووزراءَ
ﺑﻤﺌَﺔٍ وﺧَﻤﺲ وأَرﺑﻌِﻴﻦ ﺷﺨْﺼِﻴﺔً ﺑﺎرِزة ،وأَﻟْ 
وأُدﺑﺎءَ وﻛُﺘﱠﺎبٍ وﻏَﻴﺮﻫِﻢ ﻓِﻲ زﻣﻦ ﻣﺤﺪودٍ ،وإن ﻛَﺜْﺮةَ اﻟﻘَﺎدةِ واﻟﻌﻠَﻤﺎءِ واﻟﻔُﻘَﻬﺎءِ واﻟﻘُﻀﺎةِ واﻟﻮزرا ِء
ﻓِﻲ اﻟﺪوﻟَﺔِ دﻟِﻴﻞُ اﻟﺸﻜِﻴﻤﺔِ وﻗُﻮةِ اﻟﺒﺄْس واﻟﻬﻴﻤﻨَﺔِ وﻛَﺜْﺮةِ اﻷَﺗْﺒﺎع؛ ﻓَﻤﺘَﻰ ﺑﺴﻄَﺖِ اﻟﺪوﻟَﺔُ ﻧُﻔُﻮذَﻫﺎ
وﺳﻴﻄَﺮﺗَﻬﺎ ،وﺗَﻘَﻠﱠﺪتْ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻛِﺰ واﻟﻤﻔَﺎﺻِﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔِ ﻓِﻲ إدارةِ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟَﺔِ وﺗَﻤﻜﱠﻨَﺖْ ﻣِﻨْﻬﺎ
وﻟَﻢ ﺗَﺬَر ﺛَﻐْﺮةً إﻟﱠﺎ ﻣﻠَﺄَﺗْﻬﺎ؛ إﻟﱠﺎ اﺳﺘَﻘَﺮ أَﻣﺮﻫﺎ ،واﺷﺘَﺪ ﻋﻮدﻫﺎ ،وﻃَﺎلَ ﻋﻤﺮﻫﺎ ،وﻋﻈُﻢ ﺷﺄْﻧُﻬﺎ،
وورﺛَﻬﺎ اﻟﻬﻴﺒﺔَ ﻓِﻲ وﺟﻪِ أَﻋﺪاﺋِﻬﺎ وﻣﻦ ﻳﻤﻜﺮ ﺑﻬﺎ.
 .35ﺗَﻘْﻠِﻴﺪ ذَوِي اﻟﺨِﺒﺮاتِ واﻟﺪراﻳﺔِ واﻟﻤﺮاس وﻇَﺎﺋِﻒ اﻟﺪوﻟَﺔِ ﻓِﻲ إدارةِ اﻷَﻗَﺎﻟِﻴﻢ واﻟﻤﺪ ن
واﻟﺠﻴﻮش وﺷﺆون اﻟﺪوﻟَﺔِ ،وإﻋﻄَﺎؤﻫﻢ دورا رِﻳﺎدِﻳﺎ ،وﻟَﻢ ﺗَﺘﱠﺨِﺬِ اﻟﺪوﻟَﺔُ ﻓِﻲ ﺣﻘﱢﻬﻢ إﺟﺮاءَ
اﻟﺘﱠﻬﻤﻴﺶ ﺑﺈﺣﺎﻟَﺘِﻬﻢ إﻟَﻰ اﻟﺘﱠﻘَﺎﻋﺪِ ،ﺑﻞْ ﺗُﻘَﺪﻣﻬﻢ ﻋﻠَﻰ ﻏَﻴﺮﻫِﻢ؛ ﻓَﻘَﺪ ﺗَﻘَﻠﱠﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻨْﺼِﺒﻴﻦ ﻓِﻲ
اﻟﺪوﻟَﺔِ ،وﻟُﻘﱢﺐ ﺑ ـ )ذِي اﻟﻮزارﺗَﻴﻦ ،(ﻣِﻨْﻬﻢ :أَﺑﻮ ﻋﺎﻣِﺮ ﺑﻦ اﻟﻔَﺮج ،وأَﺑﻮ اﻟﻮﻟِﻴﺪِ ﺑﻦ زﻳﺪون ،وأَﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪِ ﺑﻦ ﻫﻮدٍ.
 .36اﻟﻘِﺴﻂُ أَﺳﺎس اﻟﻤﻠْﻚِ ﻓِﻲ رد اﻟﻤﻈَﺎﻟِﻢ إﻟَﻰ أَﻫﻠِﻬﺎ وﺗَﺤﻘِﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواةِ ﺑﻴﻦ اﻷَﻏْﻨِﻴﺎءِ واﻟﻔُﻘَﺮا ِء
وإﻗَﺎﻣﺔِ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ وﻏَﻴﺮﻫِﻢ ﻓِﻲ اﻟﺤﻘُﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎتِ ﺗُﺠﺎه ﺳِﻴﺎﺳﺔِ اﻟﺪوﻟَﺔِ ،وﻫﻮ ﺳِﺮ
ﺑﻘَﺎءِ اﻟﺤﻜْﻢ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ واﻣﺘِﺪادِهِ؛ ﻓَﺎﻟﺮاﻋِﻲ ﻳﺴﺘَﻤﻴﻞُ ﻗُﻠُﻮب اﻟﺮﻋِﻴﺔِ ﺑﺘَﻮﻓِﻴﺮ اﻷَﻣﻦ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻬﻨِﻲءِ،
ﻓَﻴﺨْﻠِﺺ ﻟَﻪ أَﺑﻨَﺎءُ ﻗُﻄْﺮهِ ،وﻳﺤﻈَﻰ ﺑﺘَﺄْﻳﻴﺪِﻫِﻢ وﻣﺪﺣِﻪِ واﻟﺪﻋﺎءِ ﻟَﻪ ،وﻃَﺎﻋﺘِﻪِ وﻋﺪم اﻟﺨُﺮوج ﻋﻠَﻴﻪِ،
واﻟِﺎﺳﺘِﻤﺎﺗَﺔِ ﻓِﻲ اﻟﺪﻓَﺎع ﻋﻨْﻪ إذَا ﻋﺪتِ اﻟﻌﻮادِي؛ ﻟِﺌَﻠﱠﺎ ﻳﺰولَ ﺳﻠْﻄَﺎن ﻋﺮﺷِﻪِ ،ﻓَﻴﺨْﻠُﻔَﻪ ﻣﻦ ﻟَﺎ ﺗَﺠﺘَﻤﻊ
ﻋﻠَﻴﻪِ اﻟﻜَﻠِﻤﺔُ! وﺑﻬﺬَا وﺻﻒ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ﺻﺎﺣِﺐ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ ﺑﻌﺪ أَن ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ ﻓِﻴﻬﺎ ﻋﺮﻳﺐ ﻳﺄْﻟَﻔُﻪ ،وﻫﻮ
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ﻓﻴﺼﻞ

– ﻓِﻴﻬﺎ  -ﻏَﺮﻳﺐ واﻟﻮﺣﺸﺔُ ﺗَﻜْﺘَﻨِﻔُﻪ ،ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﻠَﺲ إﻟَﻴﻪِ؛ ﺧَﻄَﻒ ﻟُﺒﻪ ،وﻛَﺄَن ﻋﻴﻨَﻪ ﻟَﻢ ﺗَﺮ – ﻗَﻂﱡ  -ﻣِﺜْﻠَﻪ،
ﻓَﻘَﺎلَ":إﻟَﻰ أَن ﻃَﻠَﻊ ﺷِﻬﺎب ﺳﻌﺪِﻫﺎ وﺗَﻤﻜِﻴﻨِﻬﺎ ،وﻫﺒﺖْ ﻟَﻬﺎ رِﻳﺢ دﻧْﻴﺎﻫﺎ ودِﻳﻨِﻬﺎ ،وﻧَﻔَﺦَ ﻓِﻴﻬﺎ روح
ﺗَﺄْﻣِﻴﻠِﻬﺎ وﺗَﺄْﻣِﻴﻨِﻬﺎ ،ﻣﻠِﻚ أَﻣﻠَﺎﻛِﻬﺎ ..ﻓُﻠَﺎن ﺛِﻤﺎلُ اﻟﻤﻈْﻠُـﻮم ،وﻣﺎلُ اﻟﺴﺎﺋِﻞ واﻟﻤﺤﺮوم ،وﻣﺤﻴﻲ اﻟﻌِﻠْﻢ،
وﻣﺮﺑﻊ ذَوِﻳﻪِ وﺣﺎﻣِﻠِﻴﻪِ ،وﻣﺴﺘَﺪﻋِﻲ اﻟﺘﱠﺄْﻟِﻴﻔَﺎتِ اﻟﺮاﺋِﻘَﺔِ ﻓِﻴﻪِ؛ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﻫﺮ أَﻗْﺼﻰ أَﻳﺎﻣِﻪِ").(39
 .37اﻟﻤﺪن ﺗَﻌﻜِﺲ اﻟﺤﻀﺎرةَ ،وﻗَﺪِ اﻧْﺠﻠَﻰ أَﺛَﺮﻫﺎ وﺑﺎﻧَﺖْ رﺳﻮﻣﻬﺎ ﻣِﻦ ﺧِﻠَﺎل:
أَوﻟًﺎ :ﺗَﺼﺮﻳﺢ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺎﺿِﺮةِ )ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ( ﻓِﻲ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ﻟِﺄَﻫﻤﻴﺘِﻬﺎ ،واﻟﺘِﻲ ﺷﻜﱠﻠَﺖْ ﻣﺄْرِز اﻹﻣﺎرةِ زﻣ ﻦ
ﻋﺒﺪِ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪاﺧِﻞ ،وﻣﻮﺋِﻞَ اﻟﺨِﻠَﺎﻓَﺔِ زﻣ ﻦ ﻋﺒﺪِ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺮ ،وﻗَﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻘِﺴﻢ اﻷَولَ ﻣِﻦ
"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻣﺨْﺘَﺼﺎ ﺑﺄَﻋﻴﺎن ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ؛ إذْ ﺑﻜَﺮتْ ﺗُﺸﻜﱢﻞُ ﻣﺮﻛِﺰ اﻟﻘُﻮةِ واﻟﻨﱡﻔُﻮذِ ﻟِﺄَ ﻫﻞ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ .ﺛُﻢ
ﻋﻄَﻒ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺎﺿِﺮةِ )إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ( اﻟﺘِﻲ آﺿﺖْ ﺗُﺸﻜﱢﻞُ أَﻗْﻮى ﻣﻤﻠَﻜَﺔٍ ﻣِﻦ ﻣﻤﺎﻟِﻚِ ﻋﺼﺮ ﻣﻠُﻮكِ
اﻟﻄﱠﻮاﺋِﻒِ ﺣﻴﺚُ ﻧُﻔُﻮذُ ﺑﻨِﻲ ﻋﺒﺎدٍ ،وﻫِﻲ - ﻣِﻦ ﻗَﺒﻞُ  -ﻣﻮﺋِﻞٌ ﻟِﻠْﺈﻣﺎرةِ اﻷُوﻟَﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔِ ﻋﺒﺪِ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧُﺼﻴﺮ ،إﺑﺎن اﻟﻔَﺘْﺢ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ ،وﺗَﻨَﺎولَ اﻟﺤﺪِﻳﺚَ ﻋﻦ أَﻋﻴﺎﻧِﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟﻘِﺴﻢ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ ﻣِﻦ
"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻟِﻤﺎ ﻟَﻬﺎ ﻣِﻦ أَﻫﻤﻴﺔٍ.
ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :أَﺷﺮﻗَﺖِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﺑﺄَﺳﺎم ﻣﺸﺮﻗِﻴﺔٍ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪن ،ﻛَﺈﻃْﻠَﺎق) ﺣِﻤﺺ (ﻋﻠَﻰ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ؛ وﻫﺬَا ﻳﻌﻨِﻲ
اﻧْﻔِﺘَﺎح اﻟْﺤﻀﺎرةِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﻀﺎراتِ اﻷُﺧْﺮى ،وﺗَﻘَﺒﻠَﻬﺎ ﻟِﺜَﻘَﺎﻓَﺔِ اﻵﺧَﺮﻳﻦ واﻟِﺎﺳﺘِﻔَﺎدةِ ﻣِﻨْﻬﻢ،
وﻋﺪم اﻻِﻧْﻐِﻠَﺎق واﻻِﻧْﻄِﻮاءِ ﻋﻠَﻰ اﻟﺬﱠاتِ ،واﻟﻤﺴﻠِﻤﻮن - وإن ﻓَﺮﻗَﺘْﻬﻢ اﻷَﺻﻘَﺎع واﻟﺒﻘَﺎع ،وﺣﺎﻟَﺖْ
ﺑﻴﻨَﻬﻢ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻘِﻔَﺎر - ﺗُﻈِﻠﱡﻬﻢ ﺳﻤﺎءٌ واﺣِﺪةٌ ،ﻫِﻲ ﺳﻤﺎءُ اﻹﺳﻠَﺎم.! 
ﺛَﺎﻟِﺜًﺎ :ﻗَﺎلَ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻓِﻲ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ﻓِﻲ ﻣﻌﺮض ﻣﻦ ﺳﻴﺘَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ":وذِﻛْﺮ ﺗَﻐَﻠﱡﺐِ اﺑﻦ ﻫﻮدٍ اﻟﻤﻘْﺘَﺪِرِ ﻋﻠَﻰ
)داﻧِﻴﺔَ(") - (40ﻳﻌﻨِﻲ ﺻﺎﺣِﺐ ﺳﺮﻗُﺴﻄَﺔَ ،وﻛَﺎن ذَﻟِﻚ زﻣﻦ ﻣﻠُﻮكِ اﻟﻄﱠﻮاﺋِﻒِ  ،-وﻗَﺪ ﺣﺎزتْ )داﻧِﻴﺔُ(
ﻣﻮﻗِﻌﺎ اﺳﺘِﺮاﺗِﻴﺠﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ آﻧَﺬَاك إﺑﺎن اﻟﻔَﺘْﺢ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ ﻋﻠَﻰ ﻳﺪِ ﻋﺒﺪِ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻧُﺼﻴﺮ
ﻓِﻲ ﻋﻬﺪِ أَﺑﻴﻪِ ،وﻫِﻲ ﺗَﻘَﻊ ﻓِﻲ أَدﻧَﻰ ﺷﺮق إﺳﺒﺎﻧِﻴﺎ ﻋﻠَﻰ اﻟﺴﺎﺣِﻞ ،واﻟﺘِﻲ أَﺧْﻀﻌﺖْ ﻟِﺴﻴﻄَﺮﺗِﻬﺎ ﺟﺰر
اﻟﺒﻠْﻴﺎرِ؛ ﻓَﻔِﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻧِﺊ ﺑﺤﺮﻳﺔٌ وﻣﺮاﻓِﺊ ﻟِﺴﻔُﻦ اﻷُﺳﻄُﻮل اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻲ ،وﺗُﺸﻜﱢﻞُ ﺧَﻂﱠ اﻟﺪﻓَﺎع اﻷَولَ ﻣِﻦ
ﻛُﻞﱢ ﻋﺪو ﻳﺘَﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟْﻤﺴﻠِﻤﻴﻦ؛ ﻓَﻜَﺎن ﻗَﻤﻨًﺎ أَ ن ﻳﻮﻣِﺊ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ إﻟَﻰ ذِﻛْﺮﻫﺎ.
 .38اﻣﺘِﺪاد ﺳﻠْﻄَﺎن اﻟﺤﻀﺎرةِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ ،وَ ﻧﺸﺮ ﻛِﻴﺎﻧِﻬﺎ ﻓِﻲ )ﺷِﺒﻪِ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ اﻹﻳﺒﻴﺮﻳﺔِ(  -إﺳﺒﺎﻧِﻴﺎ
واﻟﺒﺮﺗُﻐَﺎل ﺣﺎﻟِﻴﺎ  -ﺣﺘﱠﻰ أَﻃْﺮاﻓِﻬﺎ؛ وﻫﺬَا ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠَﻰ ﻋِﻈَﻢ ﺗِﻠْﻚ اﻟﺤﻀﺎرةِ وﻫﻴﺒﺘِﻬﺎ ،وﺑﺴﻂِ ﻧُﻔُﻮذِﻫﺎ
 ﻓَﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺸﺎطِ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺬِي ﺗَﺮﻋﺎه اﻟﺪوﻟَﺔُ ﻓِﻲ اﻟﻔُﺘُﻮﺣﺎتِ اﻹﺳﻠَﺎﻣِﻴﺔِ أَوِ اﺳﺘِﺮدادِ ﻣﺎ اﻧْﺤﺴﺮﻣِﻦ ﺳﻠْﻄَﺎﻧِﻬﺎ ﻋﻨْﻬﺎ -؛ إذْ أَﺷﺎر ﻓِﻲ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔِ ﻓِﻲ اﻟﻘِﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣِﻦ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ" ﻗَﺎﺋِﻠًﺎ":وﺗَﻠْﺨِﻴﺺ
اﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒِ ﺑﺪوﻟَﺔِ اﺑﻦ أَﺑﻲ ﻋﺎﻣِﺮ ،ﻣِﻦ اﻟﻤﺒﺪإ إﻟَﻰ اﻵﺧِﺮ – (41)"أَي :زﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐِ اﻟﻤﻨْﺼﻮرِ ،إذْ
ﺑﻠَﻎَ اﻟﻔَﺘْﺢ ﻏَﺎﻳﺘَﻪ ،- وأَﻣﺎرةُ ﺷﻲءٍ ﻣِﻦ ذَﻟِﻚ:
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

أَوﻟًﺎ :اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻣِﻦ ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ ﻣِﻦ أَرض اﻟﺒﺮﺗُﻐَﺎل ،وﻛَﺎن ﻳﻘُﻮلُ ﻣﺴﺘَﺤﺴِﺮا ﻋﻠَﻰ ﻳﺒﺎﺑﻬﺎ":وﻗَﺪ ﻛُﻨﱠﺎ ﻏُﻨِﻴﻨَﺎ
ﻫﻨَﺎﻟِﻚ ﺑﻜَﺮم اﻻِﻧْﺘِﺴﺎبِ ﻋﻦ ﺳﻮءِ اﻻِﻛْﺘِﺴﺎبِ") .(42وﻗَﺪ ﻧَﺴﺐ ﻋﺪدا ﻣِﻤﻦ ﺗَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ أَﻧﱠﻬﻢ ﻣِﻦ ﺗِﻠْﻚ
اﻟﺪﻳﺎرِ ﻛَﺎﻷَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛَﻮﺛَﺮ اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ وﻏَﻴﺮهِ .ﻛَﺬَا ﺗَﺮﺟﻢ ﻟِﻠْﺄَدِﻳﺐِ أَﺑﻲ زﻳﺪِ ﺑﻦ ﻣﻘَﺎﻧَﺎ
اﻷُﺷﺒﻮﻧِﻲ - ﻧِﺴﺒﺔً إﻟَﻰ أُﺷﺒﻮﻧَﺔَ ﻋﺎﺻِﻤﺔِ اﻟﺒﺮﺗُﻐَﺎل ،وﻳﻘَﺎلُ :ﻟِﺸﺒﻮﻧَﺔُ .-
ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﻧَﺴﺐ ﻛَﺜِﻴﺮا ﻣِﻤﻦ ﺗَﺮﺟﻢ ﻟَﻬﻢ ﻣِﻦ اﻟﻌﻠَﻤﺎءِ واﻷُدﺑﺎءِ واﻟﻮﻟَﺎةِ إﻟَﻰ ﺑﻘَﺎع ﺷﺘﱠﻰ ﻓِﻲ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ؛ إﺷﺎرً ة
إﻟَﻰ ﺑﻠُﻮغ ﺣﻀﺎرةِ اﻹﺳﻠَﺎم إﻟَﻴﻬﺎ وﺗَﻐَﻠْﻐُﻠِﻬﺎ ﻓِﻴﻬﺎ  -ﻣِﻦ أَﻗْﺼﺎﻫﺎ إﻟَﻰ أَﻗْﺼﺎﻫﺎ -؛ ﻓَﻤﻨْﻬﻢ اﻟﺘﱡﻄِﻴﻠِﻲ
واﻟﺒﻄَﻠْﻴﻮﺳِﻲ واﻟﻤﺎﻟِﻘِﻲ واﻟﻘُﺮﻃُﺒﻲ واﻟﺴﺮﻗُﺴﻄِﻲ واﻹﺷﺒﻴﻠِﻲ واﻟﻤﺮﺳِﻲ واﻟﺒﻠَﻨْﺴِﻲ واﻟﺸﻨْﺘَﻤﺮي
واﻟﺪاﻧِﻲ وﻏَﻴﺮﻫﻢ.
ﺛَﺎﻟِﺜًﺎ :أَوﻣﺄَ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻓِﻲ اﻟﻤﻘَﺪﻣﺔ أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺘَﺤﺪثُ ﻋﻦ ﺟﺰءٍ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻊ اﻟﻤﻨْﻈُﻮﻣﺔِ اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴِ ﺔ
ﻣِﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﻐْﺮبِ – ﺣﺎﻟِﻴﺎ  -ﻣِﻦ اﻟﻘَﺎرةِ اﻹﻓْﺮﻳﻘِﻴﺔِ) ،(43ﻓَﻘَﺎلَ":واﻟﺨَﺒﺮ ﻋﻦ ﻓَ ْﺘﺢ ﻣﺪِﻳﻨَﺔِ ﺳِﺒﺘَﺔَ،
واﻟﺘﱠﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄَوﻟِﻴﺔِ أَﻣِﻴﺮﻫﺎ ﺳﻘﱡﻮتَ") ،(44وأَﺧْﺒﺮ – أَﻳﻀﺎ  -أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺘَﻨَﺎولُ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺮاﺟﻢ اﺑﻦ اﻟﻘَﺎﺑﻠَﺔِ
اﻟﺴﺒﺘِﻲ.
راﺑﻌﺎ :ﺗَﺮﺟﻢ اﻟﻤﺼﻨﱢﻒ ﻟِﻌﺪدٍ ﻣِﻦ اﻟﻌﻠَﻤﺎءِ واﻷُدﺑﺎءِ وﻧَﺴﺒﻬﻢ إﻟَﻰ اﻟﺠﺰرِ ،ﻣِﻨْﻬﻢ اﻷَدِﻳﺐ أَﺑﻮ ﻃَﺎﻟِﺐٍ ﻋﺒ ﺪ
اﻟﺠﺒﺎرِ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺘَﻨَﺒﻲ ﻣِﻦ أَﻫﻞ ﺟﺰﻳﺮِ ة )ﺷﻘْﺮ ،(وأَﺑﻮ ﻣﺤ ﻤﺪِ ﺑﻦ ﺣﻤﺪِﻳﺲ ﻣِﻦ) ﺻِﻘِﻠﱢﻴﺔَ(.
وﻫﺬَا ﻳﻌﻨِﻲ أَن ﺑﺴﺎطَ اﻟﺤﻀﺎرةِ ﻗَﺪ أَﻇَﻞﱠ ﻋ ﺪدا ﻣِﻦ اﻟﺠﺰرِ.
 .39إﺷﺮاك اﻟﻤﺮأَةِ ﻓِﻲ اﻟﺠﺎﻧِﺐِ اﻹﺑﺪاﻋِﻲ واﻟﺜﱠﻘَﺎﻓِﻲ وﻣﻴﺎدِﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎةِ ،وإﺑﺮاز دورِﻫﺎ ،ﻣِﺜْﻞُ اﻟﺸﺎﻋِﺮِ ة
وﻟﱠﺎدةَ ﺑﻨْﺖِ اﻟﻤﺴﺘَﻜْﻔِﻲ ﺻﺎﺣِﺒﺔِ اﻟﻤﺠﺎﻟِﺲ اﻷَدﺑﻴﺔِ اﻟﺘِﻲ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗُﻌﻘَﺪ ﻓِﻲ ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ ،ﻓَﻘَﺪ أَﺷﺎر
اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ - ﻟَﻤﺎ ذَﻛَﺮ أَﻋﻴﺎن أَﻫﻞ ﻗُﺮﻃُﺒﺔَ  -إﻟَﻰ أَﻧﱠﻪ ﺳﻴﺘَﺤﺪثُ ﻋﻨْﻬﺎ؛ ﻓَﻘَﺎلَ" :وذُو اﻟﻮزارﺗَﻴﻦ أَﺑﻮ
اﻟﻮﻟِﻴﺪِ ﺑﻦ زﻳﺪون ،وإﻣﺎرةُ اﻟﻤﺴﺘَﻜْﻔِﻲ ،وﺧَﺒﺮ وﻟﱠﺎدةَ") .(45ﻓَﻬﻮ ﺑﺬَﻟِﻚ ﻟَﻢ ﻳﻐَﻴﺐ دورﻫﺎ ﻓِﻲ ﺑﻨَﺎءِ
اﻟﺤﻀﺎرةِ؛ وذَا ﻳﺆﻛﱢﺪ ﺣﻀﺎرِﻳﺔَ ﻣﺠﺘَﻤﻌِﻬﺎ.
ت ﻛَﺎن ﺣﺎﺿِﺮا ﻏَﻴﺮ ﻣﻐَﻴﺐٍ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪِ اﻟﺤﻀﺎرِي ،اﻟﺬِي ﺗَﺘَﻔَﺎوتُ ﻓِﻴﻪِ اﻟﺪواﻓِﻊ
 .40أَدب اﻟﺮﺣﻠَﺎ ِ
واﻟﻐَﺎﻳﺎتُ ،وﻟَ َﻘﺪ أَﺳﻔَﺮ اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ﻋﻨْﻪ ﻣِﻦ ﻏَ ﻴﺮ ﺟﺎﻧِﺐٍ:
أَوﻟًﺎ :ﻛَﺎن ﻗَﺪ ﻗَﺴﻢ" اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةَ" أَرﺑﻌﺔَ أَﻗْﺴﺎم ،ﻗَﺎلَ ﻓِﻲ اﻷَﺧِﻴﺮ ﻣِﻨْﻬﺎ":واﻟﻘِﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ أَﻓْﺮدﺗُﻪ ﻟِﻤﻦ ﻃَﺮَأ
ﻋﻠَﻰ ﻫﺬِهِ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ ﻓِﻲ اﻟﻤﺪةِ اﻟﻤﺆرﺧَﺔِ ﻣِﻦ أَدِﻳﺐٍ ﺷﺎﻋِﺮ ،وأَوى إﻟَﻰ ﻇِﻠﱢﻬﺎ ﻣِﻦ ﻛَﺎﺗِﺐٍ ﻣﺎﻫِﺮ... 
ووﺻﻠْﺖُ ﺑﻬﻢ ذِﻛْﺮ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔٍ ﻣِﻦ ﻣﺸﻬﻮرِي أَﻫ ﻞ ﺗِﻠْﻚ اﻵﻓَﺎق ﻣِﻤﻦ ﻧَﺠﻢ ﻓِﻲ ﻋﺼﺮﻧَﺎ ﺑﺈﻓْﺮﻳﻘِﻴﺔَ واﻟﺸﺎم
واﻟﻌِﺮاق.(46)"
ﺺ  ،-ووﺻﻔُﻪ اﻟﻤﺘَﺎﻋِﺐ واﻟﺼﻌﺎب ﻓِﻲ رِﺣﻠَﺘِﻪِ":وﺣِﻴ ﻦ
ﺛَﺎﻧِﻴﺎ :ﻓِﺮاره ﻣِﻦ ﺷﻨْﺘَﺮﻳﻦ إﻟَﻰ إﺷﺒﻴﻠِﻴﺔَ – ﺣِﻤ 
اﺷﺘَﺪ اﻟﻬﻮلُ ﻫﻨَﺎﻟِﻚ؛ اﻗْﺘَﺤﻤﺖُ ﺑﻤﻦ ﻣﻌِﻲ اﻟﻤﺴﺎﻟِﻚ ،ﻋﻠَﻰ ﻣﻬﺎﻣِﻪ ﺗُﻜَﺬﱢب ﻓِﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ اﻷُذُن،
وﺗُﺴﺘَﺸﻌﺮ ﻓِﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻦ ،(47)"ﺛُﻢ وﺻﻒ ﻏُﺮﺑﺘَﻪ ،وﻣﻘَﺎﻣﻪ ﻓِﻴﻬﺎ ﺳﻨَﻮاتٍ ،وﻗِﻠﱠﺔَ اﻫﺘِﻤﺎِم أَﻫﻠِﻬﺎ ﺑﻔُﻨُﻮن
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اﻷَدبِ واﻫﺘِﻤﺎﻣِﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪﻳﻨَﺎرِ ،وﺧُﻠُﻮ اﻟﺒﻠَﺪِ ﻣِﻦ اﻟﻘُﺪواتِ ،وﻏَﻴﺮ ذَﻟِﻚ ﻣِﻦ أَﺳﺒﺎبِ اﻟﺤﻴﺎ ِة
اﻟﻴﺎﺋِﺴﺔِ اﻟﺒﺎﺋِﺴﺔِ ،وﻫﻮ ﺿﺤﻴﺎن إﻟَﻰ ﻣﻨْﻘِﺬٍ ﻳﺨَﻠﱢﺼﻪ ﻣِﻦ ﺿﻨَﻚِ اﻟﻌﻴﺶ ،ﺣﺘﱠﻰ ﻣﻘْﺪم ﺣﺎﻛِﻢ ﻋﺪل ﻣﺤِﺐ
ﻟِﻠْﺨَﻴﺮ واﻟﻜَﺮم واﻟﻌﻄْﻒِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻔُﻘَﺮاءِ  -ﻟَﻢ ﻳﻔْﺼِﺢ ﻋﻦ اﺳﻤﻪِ  ،-ﺑﻌﺚَ ﻓِﻴﻪِ وﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎس روح اﻟﺤﻴﺎةِ،
ﻓَﻨَﺸﻂَ أَﻫﻠَﻬﺎ ﻟِﻠﻨﱠﻔِﻴﺮ واﻟﺮﺑﺎطِ ﻋﻠَﻰ اﻟﺜﱡﻐُﻮرِ ،وذَﻛَﺮ ﺟﻠُﻮﺳﻪ إﻟَﻴﻪِ وإﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑـ"اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةِ".
ﺛَﺎﻟِﺜًﺎ :ﺗَﺮﺟﻢ ﻟِﻤﻦ ﻛَﺘَﺐ ﻓِﻲ أَدبِ اﻟﺮﺣﻠَﺎتِ ،وﻣِ ﻦ ﻫﺆﻟَﺎءِ اﻟﻮزِﻳﺮ أَﺑﻮ ﻋﺎﻣِﺮ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪِاﻟﻤﻠِﻚِ ﺑ ﻦ
ﺷﻬﻴﺪٍ ،ﺻﺎﺣِﺐ رِﺳﺎﻟَﺔِ "اﻟﺘﱠﻮاﺑﻊ واﻟﺰواﺑﻊ "ﻓِﻲ اﻟﺮﺣﻠَﺔِ اﻟﻐَﺮاﺋِﺒﻴﺔِ واﻟﻌﺠﺎﺋِﺒﻴﺔِ إﻟَﻰ ﻋﺎﻟَﻢ اﻟﺠﻦ .وﻛَﺬَا
أَﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪٍ اﻟﺒﻜْﺮي اﻟﺬِي ﺟﺎلَ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ ﻓِﻲ ِرﺣﻠَﺎتٍ ﻋﺪِﻳﺪةٍ ،وﻛَﺘَﺐ ﻋﻦ ﺗَﻀﺎرِﻳﺴِﻬﺎ وﺑﺮﻫﺎ وﺑﺤﺮﻫﺎ
وﺟﻐْﺮاﻓِﻴﺘِﻬﺎ وﻃَﺒﻴﻌﺘِﻬﺎ ﻓِﻲ ﺳِﻔْﺮهِ اﻟﻔَﺮﻳﺪِ "اﻟﻤﺴﺎﻟِﻚِ واﻟﻤﻤﺎﻟِﻚِ".
إن ﻣﺎ ﻗِﻴﻞَ ﻫﻬﻨَﺎ أَﺟﻤﻊ - ﻣِﻤﺎ أَﺑﻬﺮ اﻟﻌﻘُﻮلَ!  -ﻛَﺎن ﻓِﻲ زﻣﻦ ﻗَﻠُﺼﺖْ ﻓِﻴﻪِ راﻳﺎتُ اﻟﺤﻀﺎرةِ ﻋ ﻦ
ﺑﻌﺾ ﻗِﻠَﺎﻋِﻬﺎ وﻗَﺼﺒﺎﺗِﻬﺎ ،وﻟَﻢ ﺗَﻜُﻦ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ – وﻗْﺘَﺌِﺬٍ  -ﻓِﻲ أَوج اﻟﺘﱠﻘَﺪم وﺑﺴﻂِ اﻟﻨﱡﻔُﻮذِ ﻛَﻤﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ زﻣﻦ
اﻟﺨَﻠِﻴﻔَﺔِ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺮ واﻟﺤﻜَﻢ اﻟﻤﺴﺘَﻨْﺼِﺮ واﻟﺤﺎﺟﺐِ اﻟ ﻤﻨْﺼﻮرِ! ﻓَﻜَﻴﻒ ﻟَﻮ ﻗُﺪر ﻟِﺎﺑﻦ ﺑﺴﺎم أَن ﻳﻤﺨﱢﺾ اﻟﻠﻪ ﻟَﻪ
اﻟﺴﻨِﻴﻦ؛ ﻓَﺘَﻜُﻮن زﺑﺪةُ اﻟﺤِﻘَﺐِ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪِ وأَﻣﺎم ﻣﻘْ َﻠﺘَﻴﻪِ؟! ﻟَﻤﻠَﺄَ أَﺳﻔَﺎرا ﻣِﻦ ﻋﺠﻴﺐِ ﻣﺎ ﺻﻨَﻌﻮه ،وﻓَﺮﻳﺪِ ﻣﺎ
اﺑﺘَﺪﻋﻮه !وﻟَﻜِﻦ ﺣﺴﺒﻨَﺎ ﻗَﻠَﺎﺋِﺪ ﻣﺠﺪٍ ﺗَﻠِﻴﺪٍ ﺗُﻘْﺘَﻨَﻰ وﻋﻨَﺎﻗِﻴﺪ ﻋِﺰ ﺗُﺠﺘَﻨَﻰ أَﻟْﻔَﻴﻨَﺎﻫﺎ ﻓِﻲ ﻋﺼﺮهِ ،إذْ ﻟَﻢ ﺗَﻜُﻦ
اﻟﺮؤﻳﺔُ – أَﻟْﺒﺘﱠﺔَ  -اﺳﺘِﻘْﺼﺎءَ اﻟﻤﻈَﺎﻫِﺮ واﻟﺘﱠﺠﻠﱢﻴﺎتِ اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔِ اﻟﺘِﻲ ﺗَﻠَﺄْﻟَﺄَتْ ﻛَﺎﻟﺪر اﻟﻤﻨْﺜُﻮرِ ﻣﺪةَ ﺛَﻤﺎﻧِﻴﺔِ
ﻗُﺮون ﻣﺘَﻮاﻟِﻴﺔٍ ،وإﻧﱠﻤﺎ ﻣﺎ ﺳﻘْﺘُﻪ ﻗَﺪ ﻟَﺎ ﻳﺒﻠُﻎُ ﻋﺸ ﺮ ﻣِﻌﺸﺎرِ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﻮه !إذْ ﻟَﻴﺲ اﻟﺨَﺒﺮ ﻛَﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨَﺔِ ،وﻣﺎ
ﺧَﻔِﻲ أَﻋﻈَﻢ وأَﻋﻈَﻢ !وﻋﻠَﻴﻪِ؛ ﻓَـ"إن ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑﺔِ اﻟﺤﻀﺎرِﻳﺔِ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻴﺔِ دﻟِﻴﻠًﺎ ﺳﺎﻃِﻌﺎ ﻋﻠَﻰ أَن اﻋﺘِﻤﺎد
اﻟﻮﺳﺎﺋِﻞ اﻟﻌﺴﻜَﺮﻳـﺔِ وﺣﺪﻫﺎ ﻟِﺒﺴﻂِ اﻟﻨﱡﻔُـﻮذِ وﻓَﺮض اﻟﺴﻴﻄَﺮةِ ﻫِﻲ ﺳِﻴﺎﺳﺔٌ ﻏَﻴﺮ ﻧَﺎﺟﺤﺔٍ") ،(48وإﻧﱠﻤﺎ ﻛَﺎن
ﻃُﻮلُ اﻟﻤﻜْﺚِ ﻟِﻌﻈِﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟَﺔِ اﻟﺘِﻲ ﺣﻤﻠُﻮﻫﺎ وأَوﺻﻠُﻮﻫﺎ إﻟَﻰ ﺗِﻠْﻚ اﻟﺒﻠَﺎدِ ،وﻋِﻨْﺪﻣﺎ ﺗَﺨَﻠﱠﻮا ﻋﻨْﻬﺎ وﺑﺪﻟُﻮا
ﻧِﻌﻤﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻛُﻔْﺮا و"ﺗَﻔَﺮﻗُﻮا أَﻳﺪِي ﺳﺒﺎ")(49؛ ﺳﻠِﺒﺖِ اﻟﺨَﻴﺮاتُ ﻣِﻦ ﺑﻴﻦ أَﻳﺪِﻳﻬﻢ ،وأُذِﻳﻘُﻮا اﻟﺬﱢﻟﱠﺔَ واﻟﻬﻮان،
ﺣﺘﱠﻰ وﻛَﺄَن ﺣﻀﺎرﺗَﻬﻢ اﻟﻤﺠﻴﺪةَ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺣﻠُﻤﺎ ،ﺛُﻢ ﺗَﺒﺪد وﺗَﻠَﺎﺷﻰ!

224

16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol19/iss1/8
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ﻲ ِﻳﻨﺸ ْﻨ َﺘﺮ
  اﻟﺎمﺑ ﺴ ﻦةِ( ﻟِﺎﺑﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮﺪﻣ َﻣﻘ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ِﺎرﺤﻀ
 د اﻟ ﺎﻌاﻷَﺑت و
ُ ﻟَﺎﻟَﺎاﻟﺪ

The Connotations and Cultural Dimensions in the
Introduction of Ibn Bassam Al-Shantrini’s Al-Thakhira
Mohammed Faisal, Department of Arabic Language, University of Jordan,
Amman, Jordan.
Abstract
Andalusia witnessed progress in the sciences, arts, urbanism, literature, economic and
political aspects. This progress prompted many scholars and writers to mention the
merits of this culture, and celebrate it for successive generations through their poems and
blogs so this becomes a witness on the work of the fathers and grandfathers and this
brings pride of those ancient virtues. The book Al-Thakhira was a good example on
embodying the meanings and dimensions of Andalusian culture and civilization through
what the book has from the translations of the great people in Andalusia. If one just
looks at the introduction of this book, one feels proud of those golden generations. My
study deals only with the introduction of this book and what it cantains from cultural
connotations which is a necessary topic to write about because it gives an idea about that
historical golden period, which Muslim contributed to.
Keywords: Al-Shentari, Al-Thakhira, Connotations and civilizational dimensions, Andalusian
literature, The strange horizon.

:اﻟﻬﻮاﻣﺶ
ﻖ
 ﺤﻘِﻴ
  َﺗ،ِةﻳﺮﺰ اﻟﺠﻫﻞ َ أﺎﺳِﻦﻣﺤ ﺮ ُة ﻓِﻲ  اﻟ ﱠﺬﺧِﻴ،(ﻫـ542 : )تﺎمﺑﺴ ﻦ ﻲ ﺑ  ِﻠ ﻋﻦﺴﻮ اﻟﺤ َأﺑ،ﻲ ِﻳﻨﺸ ْﻨ َﺘﺮ
 ( اﻟ1)
.(14 / 1) ،م1979 - ﻫـ1399 ، ﻟﺒﻨﺎن- ت
ُ وﺮﺑﻴ ،ِ اﻟ ﱠﺜﻘَﺎ َﻓﺔار د،ﺎسﺒﺎن ﻋﺴإﺣ
.(13 / 1) ،ﺑﻖ ﺎر اﻟﺴ ﺪ ﺼ
 ﻤ ( اﻟ2)
.(12 / 1) ،ﺑﻖ ﺎر اﻟﺴ ﺪ ﺼ
 ﻤ ( اﻟ3)
ﻴ ِﻪ ﻋ َﻠ ﻋ ﱠﻠﻖ و ﺣ ﱠﻘ َﻘﻪ
 ،ِبﻤﻐْﺮ ﺣﻠَﻰ اﻟ
 ب ﻓِﻲ
  ْﻐﺮ اﻟﻤ،(ﻫـ685 :ﻲ )ت ﺑ ْﻐﺮﻰ اﻟﻤﻮﺳﻦ ﻣ  ﺑﻠِﻲ ﻋ،ٍﺳﻌِﻴﺪ
 ﻦ ﺑ ( ا4)
.(418 - 417 / 1) ،ﺼﺮ
 ِ ﻣ-  ُة اﻟﻘَﺎﻫِﺮ،3 ط،ِﺎرِفر اﻟﻤﻌ ا د،ﻒﺿﻴ
 ﻗِﻲﺷﻮ

.(418 / 1) ،ﺑﻖ ﺎر اﻟﺴ ﺪ ﺼ
 ( اﻟﻤ5)
ﺲ
 ﺪ ُﻟ ْ ا َﻷﻧﺼﻦ
 ُﻦ ﻏ ِﺢ اﻟﻄﱢﻴﺐِ ﻣ
  ﻧَ ْﻔ،(ﻫـ1041 :ي )ت
  ﱠﻘﺮﻤﺪٍ اﻟﻤ ﻣﺤ ﻦ  ﺑﺪﺣﻤ
 س َأ
 ﺎﺒﻮ اﻟﻌ أَﺑ،ﺎﻧِﻲﻤﺴ ِ( اﻟ ﱢﺘﻠ6)
.(458 / 3) ،م1968 ،ﻨَﺎن ُﻟﺒ- ت
ُ وﺮﺑﻴ ،1 ط،ٍﺎدِرر ﺻ ا د،ﺎسﻋﺒ ﺎنﺣﺴ
 ﻪ إ ﺣﻘﱠ َﻘ
 ،ِﺮﻃِﻴﺐ اﻟ
/ 4) ،م1984 ،َﻨﺎن ُﻟﺒ- ت
ُ وﺮﻴ ﺑ،6 ط،ﻴﻦﻠَﺎﻳ ﻟِ ْﻠﻤر اﻟﻌِ ْﻠﻢ ا د،م ﻋﻠَﺎ  ا َﻷ،(ﻫـ1395 :ﻦ )ت ﻳ اﻟﺪﻴﺮ ﺧ
َ ،ّﻲ ِﺰرِ ْﻛﻠ ( اﻟ7)
.(123
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ﺤﻤﺪ ﺳﻌِﻴﺪ
ﻖ ﻣ 
ﺐ ﻓِﻲ ﺗَﻠْﺨِﻴﺺَ أﺧْﺒﺎرِ اﻟﻤْ ﻐ ﺮبِ ،ﺗَﺤﻘِﻴ 
ﺣﺪِ )ت647 :ﻫـ( ،اﻟ ﻤ ﻌﺠ 
) (8اﻟ ﻤﺮا ُﻛﺸِﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮا ِ
اﻟ ﻌ ﺮﻳﺎن ،اﻟﻘَﺎ ِﻫﺮُ ة  -ﻣِﺼ ﺮ1963 ،م ،ص .31 - 30
) (9اﻟﺬﱠﺧِﻴ ﺮةُ.(19 / 1) ،
)َ (10ﻧﻔْ ﺢ اﻟﻄﱢﻴﺐِ.(458 / 3) ،
) (11اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮُ ة.(22 - 21 / 1) ،
ﺢ
ﺠ ﻌﻔِ ﻲ )ت256 :ﻫـ( ،ﺻﺤِﻴ 
ﺳﻤﺎﻋِﻴ َﻞ اﻟ 
ﻈ ﺮ :اﻟﺒﺨَﺎرِيَ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻣﺤ ﻤﺪ ﺑ ﻦ إ 
يُ .ا ْﻧ ُ
ﺨﺎرِ 
) (12ر وا ه اﻟﺒ َ
ت ُ -ﻟ ﺒﻨَﺎ ن1422 ،ﻫـ7) ،
ق اﻟ ﱠﻨﺠﺎةِ ،ط ،1ﺑﻴﺮو ُ
ﻃﻮ 
ﺤﻤﺪ ز ﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧَﺎﺻِﺮ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺮ ،دا ر َ
ﻖ ﻣ 
ﺤﻘِﻴ 
يَ ،ﺗ 
اﻟ ﺒﺨَﺎ ِر 
ﺤﺪِﻳﺚِ.23489 :
ﻀﺮةِ ،ر ْﻗ ﻢ اﻟ 
ﺸﺒﻊ ﺑﻤﺎ َﻟﻢ ﻳَﻨ ْﻞ وﻣﺎ ﻳ ْﻨﻬــﻰ ﻣِﻦ اﻓْ ِﺘﺨَﺎرِ اﻟ 
ب :اﻟ ﻤ َﺘ 
ب اﻟ ﱢﻨﻜَﺎح ،ﺑﺎ 
ِ ،(35 /ﻛﺘَﺎ 
) (13اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮُ ة.(19 - 18 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(18 / 1) ،
) (14اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(16 / 1) ،
) (15اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(11 / 1) ،
) (16اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(17 / 1) ،
) (17اﻟ ﻤ 
ﺣﺔِ ،ط ،1ﻋﻤﺎ ن -
ﺦ اﻷَ دبِ اﻟ ﻌ ﺮﺑ ﻲ ،ﺟﺎﻣِ ﻌ ُﺔ اﻟ ُﻘ ﺪس اﻟﻤ ْﻔﺘُﻮ 
ﺧﺮون ،ﺗَﺎرِﻳ ُ
) (18ﻳﺎﻏِﻲ ،ﻫﺎﺷِﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎبِ وآ َ
ا ُﻷ ر دن1995 ،م ،ص.304
) (19اﻟﺬﱠﺧِﻴ ﺮةُ.(22 / 1) ،
ت ﻋ ﺒ ﺪ اﻟﻠ ِﻪ ﺑ ﻦ
ﺴﻌﺎدا ِ
ﺼﺮي ،و َﻗﺎَﻟ ﻪ ﻋﻠَﻰ ﺑﺤ ﺮ )اﻟﻮاﻓِﺮُ .(ا ْﻧﻈُ ﺮ :اﻟﻴﺎﻓِ ِﻌﻲ ،ﻋﻔِﻴـــﻒ اﻟﺪﻳﻦَ أﺑﻮ اﻟ 
) (20ذُو اﻟﻨﱡﻮن اﻟﻤ 
ﻖ ﻣﺤﻤﺪ ِﻋﺰت ،اﻟﻤْ ﻜ َﺘﺒ ُﺔ
ﺣﻜَﺎﻳﺎ اﻟﺼﺎ ِﻟﺤِﻴ ﻦَ ،ﺗﺤﻘِﻴ 
ض اﻟ ﺮﻳﺎﺣِﻴﻦ ﻓِﻲ 
َأﺳ ﻌﺪ اﻟ ﻴﻤِ ﻨﻲ) ت768 :ﻫـ( ،رو 
ﺷﻌﺎ ر ﻣﻔَ ﺮ َﻗﺔٌ ﻓِﻲ ﺑﻄُﻮن اﻟﻜُ ُﺘﺐِ.
اﻟ ﱠﺘ ﻮﻓِﻴﻘِ ﻴﺔُ ،اﻟﻘَﺎﻫِ ﺮ ُة  -ﻣﺼﺮ ،ص .38واﻟﺸﺎ ِﻋﺮَ ﻟ ﻴﺲَ ﻟﻪ دِﻳﻮان ،وإ ﱠﻧﻤﺎ َﻟ ﻪ َأ 
) (21اﻟﺬﱠﺧِﻴ ﺮةُ.(18 / 1) ،
ﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻠِ ﻲ
يَ ،أﺑﻮ ﺑْ ﻜﺮَ أ 
ﺟﺰُ .(ا ْﻧﻈُ ﺮ :اﻟﺒﻐْﺪادِ 
ﺤﺮ) اﻟ ﺮ 
ﺣ ﻤ ﺪ اﻟﺼﻴ ﺮﻓِ ﻲ ،ﻗَﺎﻟَ ﻪ ﻋﻠَﻰ ﺑ 
) (22ﻋﺒ ﻴ ﺪ اﻟﻠﻪِ ﺑ ﻦ أَ 
ﻄﺤﺎن ،ﻣﻜْ َﺘﺒُ ﺔ
ﺤﻤﻮد اﻟ ﱠ
ﺤﻘِﻴﻖ د .ﻣ 
ب اﻟﺴﺎ ِﻣﻊَ ،ﺗ 
ﺐ )ت463 :ﻫـ( ،اﻟﺠﺎ ِﻣ ﻊ ﻟِ َﺄﺧْﻠَﺎق اﻟﺮاوِي وآدا ِ
اﻟﺨَﻄِﻴ 
ﺲ َﻟ ﻪ دِﻳﻮان ،وإ ﱠﻧﻤﺎ ﻟَ ﻪ
ﺴﻌﻮ ِد ﻳ ُﺔ1403 ،ﻫـ 1983 -م .(251 / 2) ،واﻟﺸﺎﻋِ ﺮ َﻟﻴ 
ض  -اﻟ 
اﻟﻤﻌﺎرِفِ ،اﻟ ﺮﻳﺎ 
َأﺷﻌﺎر ﻣ َﻔ ﺮ َﻗٌﺔ ﻓِﻲ ﺑﻄُﻮن اﻟﻜُ ُﺘﺐِ.
) (23اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮُ ة.(12 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(14 / 1) ،
) (24اﻟ ﻤ 
ﺼﺮي ،ﺗَﺎﺑﻌِﻲ،
ﺴﺪوﺳِ ﻲ اﻟﺒ 
ﺨﻄﱠﺎبِ ﺑ ﻦ دِﻋﺎ ﻣﺔَ ﺑﻦَ ﻗﺘَﺎدةَ اﻟ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ .(12 / 1) ،و َﻗﺘَﺎ دةُ ﻫ ﻮ َأﺑﻮ اﻟ َ
) (25اﻟ ﻤ 
ﺳﻌٍ ﺪ
ﺚ ﺑﻦ 
ﺳﻌِﻴﺪِ ﺑﻦ اﻟ ﻤﺴﻴﺐِ وَ ﻏ ﻴﺮﻫِﻢ ،وروى ﻋ ْﻨ ﻪ اﻟ ﱠﻠ ﻴ ُ
ي و 
ﺼﺮ 
ﺴﻦ اﻟﺒ 
ﺤ 
ﻚ و ﻋﻦ اﻟ 
ﺲ ﺑ ﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
روى ﻋﻦَ أﻧَ 
ﺐ
ﻃَﻨ 
ﺣﻨْﺒﻞ ،وُ ذﻛِﺮ ﻗَﺘَﺎ دةَُ ،ﻓﺄَ ْ
ﺣ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ 
ﺖ أَ 
ﺳ َﻠﻤﺔَ وﻏَﻴ ﺮ ﻫ ﻢ .ﻗَﺎلَ أَﺑﻮ ﺣﺎ ِﺗ ﻢ" :ﺳ ﻤﻌُ 
ﺣﻤﺎ د ﺑ ﻦ 
واﻷَ وزاﻋِ ﻲ و 
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

ﺻﻔَ ﻪ ﺑﺎﻟﺤِ ْﻔﻆِ واﻟﻔِ ْﻘﻪِ،
ف واﻟ ﱠﺘ ْﻔﺴِﻴﺮ ،و و 
ﺧﺘِﻠَﺎ ِ
ﻓِﻲ ذِﻛْﺮهَِ ،ﻓﺠ ﻌﻞَ ﻳْ ﻨﺸ ﺮ ِﻣ ﻦ ِﻋﻠْ ﻤﻪِ وﻓِﻘْﻬﻪِ وﻣ ﻌﺮَ ﻓﺘِﻪِ ﺑﺎﻟِﺎ ْ
ﺣﻤ ﺪ
ﺴﻘَﻠَﺎﻧِﻲ ،أَﺑﻮ اﻟﻔَﻀﻞ أَ 
ف  .-اﻧْﻈُ ﺮ :اﻟ ﻌ 
ﺼ ﺮ ٍ
وﻗَﺎ َلَ ":ﻗ ﱠﻞ ﻣﺎ ﺗَﺠ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳﺘَ َﻘ ﺪﻣﻪَ ،أﻣﺎ اﻟـﻤْ ﺜﻞُ؛ َﻓ َﻠﻌ ﱠﻞ" – ﺑَ ﺘ 
ﺐ اﻟ ﱠﺘﻬﺬِﻳﺐِِ ،ﻋﻨَﺎ ﻳ ُﺔ إ ﺑﺮاﻫِﻴﻢ اﻟ ﺰ ْﻧﺒﻖ وﻋﺎدِل ﻣﺮﺷِﺪ،
ﺠﺮ اﻟﺸﺎﻓِﻌِ ﻲ )ت852 :ﻫـ(َ ،ﺗ ﻬﺬِﻳ 
ﺣ
ﺑ ﻦ ﻋﻠِ ﻲ ﺑﻦ 
ت ُ -ﻟ ﺒﻨَﺎ ن1421 ،ﻫـ 2001 -م.(429 - 428 / 3) ،
ﺴ ُﺔ اﻟ ﺮﺳﺎَﻟﺔِ ،ط ،1ﺑ ﻴﺮو ُ
ﺳ 
ﻣ ﺆ 
ﺴﺎ ﺑﻖ.(17 / 1) ،
) (26اﻟ ﻤﺼﺪر اﻟ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(17 / 1) ،
) (27اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(22 / 1) ،
) (28اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(19 / 1) ،
) (29اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(19 / 1) ،
) (30اﻟ ﻤ 
)َ (31ﻧ ْﻔﺢ اﻟﻄﱢﻴﺐِ.(191 / 3) ،
) (32اﻟ ﱠﺬﺧِﻴ ﺮةُ.(21 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(29 / 1) ،
) (33اﻟ ﻤ 
ﻒ
ﻖ ﻳﻮﺳ 
ﻂ و َﺗ ﻮﺛِﻴ 
ﺿ ﺒ ُ
س اﻟ ﻤﺤِﻴﻂُ ،
ﺠ ﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻳ ﻌﻘُﻮب) ت817 :ﻫـ( ،اﻟﻘَﺎﻣﻮ 
ي ،ﻣ 
) (34اﻟﻔَﻴﺮوزآﺑﺎدِ 
ت ُ -ﻟﺒﻨَﺎن1415 ،ﻫـ 1995 -م ،ﻣﺎ د ُة )ط ب ب(.
ﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘَﺎﻋِﻲ ،دا ر اﻟ ِﻔﻜْﺮ ،ﺑﻴﺮو ُ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣ 
) (35اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮُ ة.(11 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(24 / 1) ،
) (36اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(25 / 1) ،
) (37اﻟ ﻤ 
ﺴﻨَ ﺪ ا ﻹﻣﺎم
ﺣﻨْﺒ ﻞ )ت241 :ﻫـ( ،ﻣ 
ﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻣﺤ ﻤ ِﺪ ﺑﻦ 
ﺸ ﻴﺒﺎﻧِﻲ ،أَﺑﻮ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠ ِﻪ َأ 
) (38روا ه أَﺣ ﻤ ﺪُ .ا ْﻧﻈُ ﺮ :اﻟ 
ت ُ -ﻟﺒﻨَﺎن1421 ،ﻫـ
ﺴ ُﺔ اﻟ ﺮﺳﺎَﻟﺔِ ،ط ،1ﺑﻴﺮو ُ
ﺳ 
ﺧﺮون ،ﻣ ﺆ 
ﺐ ا َﻷرﻧَﺎؤوطِ وآ َ
ﺷ ﻌ ﻴ ٍ
ﻖ 
ﺤﻘِﻴ 
ﺣ ْﻨ ﺒﻞَ ،ﺗ 
ﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ 
أَ 
ﻀ َﻞ ﻟِ ﻌ ﺮﺑ ﻲ
ﺤﺪِﻳﺚِ اﻟﻤْ ﻘ َﺘﺒﺲَ":أَﻟﺎ َﻟﺎ َﻓ 
ﺺ اﻟ 
ﺤﺪِﻳﺚِ .23489 :و َﺗﺘِ ﻤ ُﺔ َﻧ 
 2001م ،(474 / 38) ،ر ْﻗ ﻢ اﻟ ﺣ ﻤ ﺮ إ ﱠﻟﺎ ﺑﺎﻟ ﱠﺘ ْﻘ ﻮى".
ﺳ ﻮ د ﻋ َﻠﻰ َأ 
ﺳ ﻮ د ،وَﻟﺎ َأ 
ﺣ ﻤ ﺮ ﻋ َﻠﻰ َأ 
ﺠﻤ ﻲ ﻋ َﻠﻰ ﻋ ﺮﺑ ﻲ ،وَﻟﺎ َأ 
ﺠﻤ ﻲ ،وَﻟﺎ ﻟِ ﻌ 
ﻋ َﻠﻰ ﻋ 
) (39اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮُ ة.(20 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(30 / 1) ،
) (40اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(30 / 1) ،
) (41اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(19 / 1) ،
) (42اﻟ ﻤ 
س اﻟ ﻤﺤِﻴﻂَ ،ﻣﺎ د َة
ﻒ اﻟﻴﺎءِ ،و ِﻫﻲَ" أ رض واﺳِﻌﺔٌ ﻗُﺒﺎَﻟ َﺔ ا َﻷﻧْﺪُﻟﺲ ."ا ْﻧﻈُ ﺮ :اﻟﻘَﺎﻣﻮ 
ﺨﻔِﻴ ِ
ﺴﺮ اﻟ ﻬﻤ ﺰ و َﺗ ْ
)َ (43ﻛﺬَا ﺑﻜَ 
)ف ر ق(.
) (44اﻟ ﱠﺬﺧِﻴ ﺮةُ.(26 / 1) ،
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(23 / 1) ،
) (45اﻟ ﻤ 
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ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(30 - 29 / 1) ،
) (46اﻟ ﻤ 
ﺼ ﺪ ر اﻟﺴﺎ ﺑﻖ.(19 / 1) ،
) (47اﻟ ﻤ 
ﺴ ُﺔ اﻟﻌ ﺮﺑ ﻴ ُﺔ
ي واﻟ ﱠﺜﻘَﺎﻓِ ﻲ ا َﻷ ْﻧ ﺪﻟُﺴِ ﻲ ،اﻟ ﻤﺆﺳ 
ﺤﻀﺎ ِر 
ﺻﻞ :دِراﺳﺎتٌ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺘﻔَﺎ ﻋﻞ اﻟ 
) (48ﺟﺮار ،ﺻﻠَﺎح ،زﻣﺎ ن اﻟ ﻮ 
ت ُ -ﻟ ﺒﻨَﺎن2004 ،م ،ص .6
ﺸﺮ ،ط ،1ﺑ ﻴﺮو ُ
ﻟِﻠﺪراﺳﺎتِ واﻟﻨﱠ 
ق
ب اﻟﻤﺜَ ُﻞ ﺑﻬﻢ؛ ﻟَِﺄ ﱠﻧ ﻪ ﻟَﻤﺎ َﻏﺮ 
ﺿﺮ 
ﺳﺒ ﺈ( ،وإ ﱠﻧﻤﺎ ﻫ ﻮ ﺑ ﺪلٌ .
ﻒ ﻋ ﻦ ) 
ﺲ ﺑَ ﺘﺨْﻔِﻴ ٍ
ﺴﻜُﻮن ،وﻟَﻴ 
) " (49ﺑَﻨﻮه ﻋﻠَﻰ اﻟ 
ﻂ ،ﻣﺎدة )س ب أ(.
س اﻟ ﻤﺤِﻴ َ
ﺟﻨﱠﺎ ُﺗ ﻬﻢ؛ ﺗَﺒ ﺪدوا ﻓِﻲ اﻟﺒﻠَﺎدِ"ُ .ا ْﻧﻈُ ﺮ :اﻟ َﻘﺎ ﻣﻮ 
ﻣﻜَﺎ ُﻧﻬﻢ ،وذَ ﻫﺒﺖْ 

اﻟﻤﺼﺎدِر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘُﺮآن اﻟﻜَﺮﻳﻢ.
اﻟﺒﺨَﺎرِي ،أَﺑﻮ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋِﻴﻞَ اﻟﺠﻌﻔِﻲ) ت256 :ﻫـ(1422) ،ﻫـ( ،ﺻﺤِﻴﺢ اﻟﺒﺨَﺎرِي،
ﺗَﺤﻘِﻴﻖ ﻣﺤﻤـﺪ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻧَﺎﺻِﺮ اﻟﻨﱠﺎﺻِﺮ ،دار ﻃَﻮق اﻟﻨﱠﺠﺎةِ ،ط ،1ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎن.
اﻟﺒﻐْﺪادِي ،أَﺑﻮ ﺑﻜْﺮ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠِﻲ اﻟﺨَﻄِﻴﺐ) ت463 :ﻫـ(1403) ،ﻫـ 1983 -م( ،اﻟﺠﺎﻣِﻊ ﻟِﺄَﺧْﻠَﺎق
اﻟﺮاوِي وآدابِ اﻟﺴﺎﻣِﻊ ،ﺗَﺤﻘِﻴﻖ د .ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﱠﺤﺎن ،ﻣﻜْﺘَﺒﺔُ اﻟﻤﻌﺎرِفِ ،اﻟﺮﻳﺎض - اﻟﺴﻌﻮدِﻳﺔُ.
اﻟﺘﱢﻠِﻤﺴﺎﻧِﻲ ،أَﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪٍ اﻟﻤﻘﱠﺮي) ت1041 :ﻫـ(1968) ،م( ،ﻧَﻔْﺢ اﻟﻄﱢﻴﺐِ ﻣِﻦ
ﻏُﺼﻦ اﻷَﻧْﺪﻟُﺲ اﻟﺮﻃِﻴﺐِ ،ﺣﻘﱠﻘَﻪ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدِرٍ ،ط ،1ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎ ن.
ﺟﺮار ،ﺻﻠَﺎح2004) ،م( ،زﻣﺎن اﻟﻮﺻﻞ :دِراﺳﺎتٌ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻔَﺎﻋﻞ اﻟﺤﻀﺎرِي واﻟﺜﱠﻘَﺎﻓِﻲ اﻷَﻧْﺪﻟُﺴِﻲ،
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔُ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔُ ﻟِﻠﺪراﺳﺎتِ واﻟﻨﱠﺸﺮ ،ط ،1ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎن.
اﻟﺰرِﻛْﻠِﻲ ،ّﺧَﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ) ت1395 :ﻫـ(1984) ،م( ،اﻷَﻋﻠَﺎم ،دار اﻟﻌِﻠْﻢ ﻟِﻠْﻤﻠَﺎﻳﻴﻦ ،ط ،6ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎن.
اﺑﻦ ﺳﻌِﻴﺪٍ ،ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﻐْﺮﺑﻲ) ت685 :ﻫـ() ،د.ت( ،اﻟﻤﻐْﺮب ﻓِﻲ ﺣﻠَﻰ اﻟﻤﻐْﺮبِ ،ﺣﻘﱠﻘَﻪ وﻋﻠﱠﻖ
ﻋﻠَﻴﻪِ ﺷﻮﻗِﻲ ﺿﻴﻒ ،دار اﻟﻤﻌﺎرِفِ ،ط ،3اﻟﻘَﺎﻫِﺮةُ  -ﻣِﺼﺮ.
اﻟﺸﻨْﺘَﺮﻳﻨِﻲ ،أَﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺑﺴﺎم) ت542 :ﻫـ(1399) ،ﻫـ 1979 -م( ،اﻟﺬﱠﺧِﻴﺮةُ ﻓِﻲ ﻣﺤﺎﺳِﻦ
أَﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮةِ ،ﺗَﺤﻘِﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار اﻟﺜﱠﻘَﺎﻓَﺔِ ،ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﺸﻴﺒﺎﻧِﻲ ،أَﺑﻮ ﻋﺒﺪِ اﻟﻠﻪِ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪِ ﺑﻦ ﺣﻨْﺒﻞ) ت241 :ﻫـ(1421) ،ﻫـ 2001 -م( ،ﻣﺴﻨَﺪ
اﻹﻣﺎ م أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨْﺒﻞ ،ﺗَﺤﻘِﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐٍ ا َﻷرﻧَﺎؤوطِ وآﺧَﺮون ،ﻣﺆﺳﺴﺔُ اﻟﺮﺳﺎﻟَﺔِ ،ط ،1ﺑﻴﺮوتُ -
ﻟُﺒﻨَﺎن.
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ﺸ ْﻨ َﺘﺮﻳﻨِ ﻲ
ﺤﻀﺎرِ ﻳ ُﺔ ﻓِﻲ ﻣﻘَ ﺪﻣﺔِ ﻛِﺘَﺎبِ ) اﻟ ﱠﺬﺧِﻴﺮةِ( ﻟِﺎﺑﻦ ﺑ ﺴﺎم اﻟ 
ت واﻷَﺑﻌﺎ د اﻟ 
اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺎ ُ

ﺠﺮ اﻟﺸﺎﻓِﻌِﻲ) ت852 :ﻫـ(1421) ،ﻫـ 2001 -م(،
اﻟﻌﺴﻘَﻠَﺎﻧِﻲ ،أَﺑﻮ اﻟﻔَﻀﻞ أَﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠِﻲ ﺑﻦ ﺣ 
ﺗَﻬﺬِﻳﺐ اﻟﺘﱠﻬﺬِﻳﺐِ ،ﻋِﻨَﺎﻳﺔُ إﺑﺮاﻫِﻴﻢ اﻟﺰﻧْﺒﻖ وﻋﺎدِل ﻣﺮﺷِﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔُ اﻟﺮﺳﺎﻟَﺔِ ،ط ،1ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎن.
اﻟﻔَﻴﺮوزآﺑﺎدِي ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘُﻮب) ت817 :ﻫـ(1415) ،ﻫـ 1995 -م( ،اﻟﻘَﺎﻣﻮس
اﻟﻤﺤِﻴﻂُ ،ﺿﺒﻂُ وﺗَﻮﺛِﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘَﺎﻋِﻲ ،دار اﻟﻔِﻜْﺮ ،ﺑﻴﺮوتُ  -ﻟُﺒﻨَﺎن.
اﻟﻤﺮاﻛُﺸِﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣِﺪِ )ت647 :ﻫـ(1963) ،م( ،اﻟﻤﻌﺠﺐ ﻓِﻲ ﺗَﻠْﺨِﻴﺺ أَﺧْﺒﺎرِ اﻟﻤﻐْﺮبِ ،ﺗَﺤﻘِﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌِﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﺎن ،اﻟﻘَﺎﻫِﺮةُ  -ﻣِﺼﺮ.
ب وآﺧَﺮون1995) ،م( ،ﺗَﺎرِﻳﺦُ اﻷَدبِ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺟﺎﻣِﻌﺔُ اﻟ ُﻘﺪس اﻟﻤﻔْﺘُﻮﺣﺔِ،
ﻳﺎﻏِﻲ ،ﻫﺎﺷِﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎ ِ
ط ،1ﻋﻤﺎن - اﻷُردن.
اﻟﻴﺎﻓِﻌِﻲ ،ﻋﻔِﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أَﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎداتِ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪِ ﺑﻦ أَﺳﻌﺪ اﻟﻴﻤﻨِﻲ) ت768 :ﻫـ() ،د.ت( ،روض
اﻟﺮﻳﺎﺣِﻴﻦ ﻓِﻲ ﺣﻜَﺎﻳﺎ اﻟﺼﺎﻟِﺤِﻴﻦ ،ﺗَﺤﻘِﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋِﺰت ،اﻟﻤﻜْﺘَﺒﺔُ اﻟﺘﱠﻮﻓِﻴﻘِﻴﺔُ ،اﻟﻘَﺎﻫِﺮةُ  -ﻣﺼﺮ.
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